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Epigeic spiders of  the pastures of northern Wielkopolska 
Marek WOZNY & Pawet SZYMKOWIAK 
Abstract: The fauna  of epigeic spiders  (Araneae) occurring  on  three  different types  of 
pastures in northern Wielkopolska was analysed. Studies were conducted from May 1992 to 
October 1993. The 18,995 specimens collected were classified as belonging to 137 species 
and 17 families. The family Linyphiidae proved the richest in species while Lycosidae was the 
most abundantly  in  terms of number of specimens.  Zoocenological  analysis  of spider 
communities showed their differentiation testifying to differences in  the sites studied. The 
dominants  were:  1) Osowo Stare  (Site  1):  Pardosa palustris,  2) Sycyn  Dolny (Site  2): 
Xerolycosa miniata, P.  palustris, Xysticus kochi, 3) Brqczewo (Site 3): Erigone dentipa/pis, 
P.  palustris. Seasonal changes of dominance of the species at each site were established. 
A comparison of  changes of  the species' dominances in the years 1992 and 1993 disclosed 
similar values  of the  individual  dominance  coefficient at the sites in  Osowo Stare and 
Brqczewo.  This  result indicates the  occurrence of the  process  of stabilization  of these 
biocenoses and a tendency to equilibrium in the environment. The least stable proved to be 
the site at Sycyn Dolny. Analysis ofthe seasonal dynamics of  epigeicspider communities was 
also made by determining the mean number of  species at each site in the two years of  study. 
The highest number of species was noted in spring. It is interesting to note the appearance 
of species which are rare or very rare in Poland such as: Lepthyphantes insignis, Ostearius 
melanopygius, Enop/ogriatha mordax and Enop/ognatha oe/andica. 
Keywords: epigeic spiders, pasture, community and species ecology, Poland 
INTRODUCTION 
Data  on  spiders of meadows and  pastures are  relatively scarce  in  the 
literature.  They can  be  found  in  works devoted  to  ecological  problems 
reporting studies on syn- and autecology of meadow spiders (FLATZ 1986; 
KAJAK 1960, 1962, 1971, 1978; KAJAK et al. 1971; MARTIN 1991)  and are 
sometimes  mentioned  in  reports  on  the fauna  of greater geographical 
complexes (geographical regions, national parks, natural areas). Frequent 
subjects of ecological works are interpopulation mechanisms, production 
and consumption and, among other things, they describe the interactions 
between the predator and its prey pointing to an important role for these ani-
mals in the preservation of a biocenotic equilibrium (BREYMEYER 1970; KAJAK 1971; KAJAK et al.  1971; NENTWIG 1982). Recently, MERKENS 
(1997) has demonstrated a considerable effect of  such environmental factors 
as soil humidity, vegetation height or cattle density on the spider community 
distribution on pastures. 
This paper presents analyses of  spider communities living in the surface 
layer of soil in three pastures of different physio-geographical conditions. 
The  studies  were  performed  in  northern  Wielkopolska,  in  the  region 
belonging to Wielkopolska - Kujawy Lowland. The spiders of  this region are 
well known.  Recently, a few rare species have been added to the list of 
spiders from this region thanks to the studies of DZIABASZEWSKI (1989, 
1991,1995), DZIABASZEWSKI (1992), SZYMKOWIAK (1992, 1993)and 
SZYMKOWIAK et al. (1999). At present the list of known species numbers 
490. 
MATERIAL AND METHODS 
Study sites 
The three study sites lie in the vicinity of  the town of  Szamotuly, about 38 km 
to the north-west of Poznan  (Fig. 1). The natural north and east border of 
the area of study is the valley of the River Warta.  The area is  slightly 
undulating with  a  mean height of 75-100  m  above  sea  level.  The rich 
sculpture of the earth surface was formed during the Poznan stage of the 
Baltic glaCiation.  Once the  area was covered  by oak-hornbeam  forest 
(KONDRACKI 1988), but agrotechnical measures have exposed the land 
and led to the appearance of out-wash elevations and inland dunes. The 
exposed land has been transformed into fields, meadows and pastures. 
Site 1 - Osowo Stare. This site lies 5 km to the north-east of Szamotuty 
within the borders of Osowo Stare village (Fig. 1). The site studied was an 
enclosed pasture from the Molinio-Arrhenatheretea class (MATUSZKIEWICZ 
1984), lying at the top of Osowa G6ra hill. The fertile pasture is vegetated 
with high clumps of  spreading grasses with a significant contribution of  rye-
grass (Arrhenatherum  e/atius)  and  orchard  grass  (Dactylis  glomerata). 
There are some bushes and irregularly growing hedgerows. The hill is, at 
certain spots, lowered and the ground there becomes rather swampy. At 
these spots the contribution of  moss and rushes is increased. The transect 
was made on a drained hillside. There was no forestation in the close vicinity 
of the pasture. 
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3 at the same places. Samples were collected systematically every 7 or 8 
days. Zoocenologic analysis of spider communities was carried out using 
the individual dominance index (D), defined as the percentage contribution 
of specimens of a given species to the total number of specimens of all 
species collected at a given site. 
The following classes of  individual dominance were assumed after GORNY 
&  GROM  (1981):  05  - eudominants  >10%,  04  - dominants  5.1-10%, 
03 -subdominants 2.1-5%,°2 -recedents 1.1-2%, 01-subrecedents < 1  %. 
Analysis of similarity was carried  out on  the basis of the formula of 




s-similarity of  two collections compared with each other; a - number  of  individuals of  species 
in collection A; b - number of  individuals of species in collection 8; w - number of individuals 
of species common to both collections. 
Fidelity described the degree to with the species are bound to the habitat. 
On the basis of analysis of dominance we adopted 5 classes of fidelity that 
were distinguished by Peus (PETRUSEW  ICZ 1938; RAJSKI1961 ; GORNY 
& GROM 1981). The classes are as follows: 
a) characteristic species: exclusive and selective ones, 
b) accompanying species: indifferent and attending ones, 
c) accidental species. 
The exclusive species are those appearing only in  a  given  site/habitat 
whereas the selective ones are those which attain the highest value of 
dominance within a given site/habitat, though they can also occur, even 
regularly in other sites/habitats. 
The nomenclature used (Tab. 1) follows that of PLATNICK (1993). 
6 RESULTS 
Faunal characteristics 
The  material  col/ected  at  the  studied  sites  is  both  quantitatively  and 
qualitatively diversified, (Tab. 1). The total number of specimens (18,995) 
included 9,269 males, 5,509 females and 4,217 juveniles. The greatest 
number of specimens - 13,238 - was collected at the site in Osowo Stare 
and comprised 69.7% of a/l spiders collected at the three sites. At the sites 
in Sycyn Dolny and Brqczewo the number of  specimens collected was 3,073 
and 2,683 respectively. The particularly high number  of  spiders found at site 
1 in  Osowo Stare was due to the abundance of Pardosa palustris which 
appeared in large numbers in May (3,504) and June (1, 762). In the following 
months their number decreased: July - 160, August - 95, September - 3. 
A similar situation was noted at all  three sites, i.e. the largest number of 
specimens was collected in May, slightly lower in June, much lower in July, 
August and September, with only single occurrences in October. 
The  most abundant species  in  examined  material was  P.  palustris 
represented by 6,605 specimens which made up 34.7% of  the total number 
of specimens found. There were 14 species whose individual contribution 
was lower but still significant, from  1 to 5%: Erigone dentipalpis - 4.9%. 
Pardosa pullata - 4.8%, Pachygnatha degeeri - 4.6%, Xysticus kochi -
3.8%,  Xerolycosa miniata - 3.6%,  Pardosa prativaga - 2.8%,  Pardosa 
agrestis - 2.6%,  Xysticus  cristatus - 1.7%,  Erigone  atra  and  Pardosa 
amentata - 1.5% - each, Alopecosa pulverulenta - 1.3%, Tiso  vagans-
1.2%, Oedothorax fuscus and Pachygnatha clercki  - 1  % - each. Their total 
contribution comprised about36.3% of  the specimens found. The presence 
of as many as 40 species was indicated by  a single specimen, (Tab. 1). As 
much as 72% of the collected specimens belonged to the Lycosidae. 
7 Table 1: Spider species collected at the three sites studied. 
Species  Site 1  Site 2  Site 3  Months  Sex  Total 
1992  1993  1992  1993  1992  1993  M  F  Juv. 
PHOLCIDAE 
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)  VII 
MIMETIDAE 
Era furcata (Villers,1789)  VI, IX  2 
Era sp.  V 
THERIDIIDAE 
Crustulina guttata (Wider, 1834)  3  V,VI  3  4 
Enop/ognatha latimana Hippa & Oksala, 1982  VII  1 
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)  24  20  V-x  29  12  3  44 
Enoplognatha oe/andica (Thorell, 1875)  4  V,VI  4  5 
ex>  Enop/ognatha ovata (Clerck, 1757)  V  1 
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)  12  9  35  27  V,VI,IX  44  35  6  85 
Roberlus lividus (Blackwall, 1836)  2  V  3  3 
Steatoda a/bomaculata (De Geer, 1778)  3  V,VIII  3  3 
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)  VIII 
Steatoda phalerata (Panzer, 1801)  2  13  V- VII  11  3  2  16 
Therdion bimaculatum (Linnaeus, 1767)  4  V - VIII  2  4  2  8 
Theridion impressum L.  Koch, 1881  VI, IX  2  2 
Enop/ognatha sp.  13  7  6  4  2  2  V, VI, IX,X  34  34 
Steatoda sp.  1  V, VII  2  2 
Theridion sp.  2  V  3  3 
LINYPHIIDAE 
Allomengea scopigera (Grube, 1859)  IX 
Allomengea vidua (L. Koch, 1879)  1  IX  1 
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)  3  4  2  2  9  V-X  18  3  21 
8aryphyma pratense (Blackwall, 1861)  V,VI  2  2 
8athyphantes gracilis (Blackwall, 1841)  3  V, VIII  3  2  5 
Centramerita bic%r (Blackwall, 1833)  9  V,IX,X  4  6  10 Centromerita concinna (Thorell, 1875)  16  VIII-X  9  7  16 
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)  X  1 
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)  34  2  V- VII  8  29  37 
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)  VI  1 
Diplostyla coneolor (Wider, 1834)  10  VII-X  4  9  13 
Erigone atra Blackwall, 1833  23  58  9  17  66  106  V-X  170  109  279 
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)  61  60  6  8  232  564  V-X  622  309  931 
Erigone longipalpis (Sundevall, 1830)  1  2  4  V,VIII,IX  1  6  7 
Erigone/la hiemalis (Blackwall, 1841)  10  V  3  7  10 
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)  1  V  2  2 
Gongy/idie/lum mureidum Simon, 1884  2  3  VI,VIII,X  4  2  6 
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)  2  VI  2  2 
Lepthyphantes insignis O. P.-Cambr., 1913  4  4  2  2  V-IX  9  4  13 
Lepthyphantes mengei Kulczynski, 1887  2  1  VI,VIII  3  3 
Lepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830)  IX 
Lepthyphantes pallidus (0. P.-Cambr., 1871)  VII  1 
Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1852)  2  1  7  VI-VIII, X  9  3  12 
c.o  Meioneta rurestris (C.L. Koch, 1836)  2  7  23  29  17  30  V-X  75  33  108 
Metopobactrus prominulus (0. P.-Cambr., 1872)  X 
Mierargus herbigradus (Blackwall, 1854)  4  V,VI  5  5 
Miero/inyphia pusil/a (Sundevall, 1830)  2  6  VI-VIII  11  11 
Mioxena blanda (Simon, 1884)  X  1 
Neriene clathrata (Sundevall, 1830)  4  V,VII, VIII  2  2  4 
Neriene montana (Clerck, 1757)  1  V,X  1  2  3 
Oedothorax apieatus (Blackwall, 1850)  4  5  5  V-VII,IX,X  8  8  16 
Oedothorax fuseus (Blackwall, 1834)  80  4  3  111  V-X  148  52  200 
Oedothorax retusus (Westring, 1851)  2  11  V, VIII-X  8  5  13 
Ostearius melanopygius (0. P.-Cambr., 1879)  2  7  7  21  5  1  VI-X  19  21  3  43 
Pelecopsis para/lela (Wider, 1834)  9  4  VI-X  7  6  13 
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872)  X  1 
Poeadicnemisjuncea Locket & Millidge, 1953  9  V - VII  5  6  11 Table 1: Spider species collected at the three sites studied. - continued. 
Species  Site 1  Site 2  Site 3  Months  Sex  Total 
1992  1993  1992  1993  1992  1993  M  F  Juv. 
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)  1  1  V,VII  1  2 
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)  2  3  V -IX  3  4  7 
Savignia frontata (Blackwall, 1833)  3  3  V -VII  5  2  7 
Stemonyphantes Iineatus (Linnaeus, 1758)  8  V,X  5  4  9 
Tiso vagans (Blackwall, 1834)  76  114  12  6  10  6  V-X  66  158  224 
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)  1  V  1  1 
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)  2  V,VI,VIII  4  4 
Typhochrestus digitatus (0. P.-Cambr., 1872)  V 
Walckenaeria atrotibialis (0. P.-Cambr., 1878)  VI 
-'-
Walckenaeria kochi (0. P.-Cambridge, 1872)  1  V  1 
0  Erigonesp.  3  13  2  10  V, VIII- X  28  28 
TETRAGNATHIDAE 
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823  171  2  4  12  11  V, VI, VIII - X  90  108  2  200 
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830  484  104  83  7  78  127  V-X  396  438  49  883 
Pachygnatha sp.  4  7  6  3  VI-X  21  21 
ARANEIDAE 
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)  VI  2  2 
Araneus quadratus Clerck, 1757  2  VIII,X  2  3 
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)  VI 
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)  2  VI,VII  1  2 
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)  2  V  3  4 
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)  VIII  1 
LYCOSIDAE 
Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833)  4  VI,IX,X  2  3  5 
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)  40  13  18  V,VII  32  39  71 
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)  202  49  2  2  V -VIII  209  46  255 
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835)  23  2  V-X  22  3  25 A/opecosa trabaJis (Clerck, 1757)  10  V  6  4  10 
Arctosa perita (Latreille, 1799)  2  7  2  V, VI,X  2  6  3  11 
Pardosa agrestis (Westring, 1862)  61  414  15  3  2  V-X  306  189  495 
Pardosa agrico/a (Thorell, 1856)  2  V  1  1  2 
Pardosa amentata (Clerck, 1757)  266  20  6  1  V - VIII  149  146  295 
Pardosa montico/a (Clerck, 1757)  2  1  VI,VIII  3  3 
Pardosa pa/ustris (Linnaeus, 1758)  2476  3048  298  279  71  433  V-IX  4133  2471  6605 
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)  184  297  16  3  6  19  V-X  295  229  525 
Pardosa pul/ata (Clerck, 1757)  498  380  29  8  V-IX  484  432  916 
Pirata piraticus (Clerck, 1757)  1  V  1  1 
Trochosa rurico/a (De Geer, 1778)  139  106  16  3  V-X  195  69  264 
Trochosa terrico/a (Thorell, 1856)  1  V  1  1 
Xero/ycosa miniata (C.L. Koch, 1834)  24  2  124  512  13  4  V-IX  445  213  21  679 
A/opecosa sp.  7  6  11  9  V,VI,VIII, IX  33  33 
Pardosa sp.  850  1480  303  137  165  235  V-X  3170  3170 
Trochosa sp.  26  40  8  4  11  V-X  90  90 
Xero/ycosa sp.  21  72  54  18  V-X  165  165 
->0 
PISAURIDAE  ->0 
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)  35  23  13  3  2  2  V-X  37  10  31  78 
AGELENIDAE 
Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802)  14  10  8  16  2  5  V, VII-X  34  19  2  55 
Tegenaria atrica C.L. Koch, 1843  IX 
Tegenaria sp.  VII 
LIOCRANIDAE 
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)  V 
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)  5  1  5  V,IX  10  11 
PhruroJithus minimus C.L. Koch,  1839  2  VII,VIII  2 
Phrurolithus sp.  VII  1 
CLUBIONIDAE 
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)  6  V  4  2  7 
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833)  7  VI  7  2  9 
C/ubiona comta C.L. Koch, 1839  V Table 1: Spider species collected at the three sites studied. - continued. 
Species  Site 1  Site 2  Site 3  Months  Sex  Total 
1992  1993  1992  1993  1992  1993  M  F  Juv. 
C/ubiona /utescens Westring, 1851  2  V,VI  2  3 
C/ubiona neg/ecta O. P.-Cambridge, 1862  V, VI  2  2 
C/ubiona pallidu/a (Clerck, 1757)  2  V, VII  1  2 
C/ubiona phragmitis C.L. Koch, 1843  1  V, VI,X  3  4 
C/ubiona rec/usa O. P.-Cambridge, 1863  1  V  4  4 
C/ubiona similis L.  Koch, 1867  3  V,VI  2  1  4 
C/ubiona sp.  2  3  3  V, VI, VIII - X  10  10 
ZODARIDAE 
Zodarion germanicum (C.L. Koch, 1837)  3  VI,VII  3  4 
GNAPHOSIDAE 
->.  Drassodes pubescens (Thorell, 1856)  4  V  5  5  N 
Drassy/lus pusillus (C.L. Koch, 1833)  9  3  V - VII  11  4  15 
Hap/odrassus da/matensis (L. Koch, 1866)  3  V, VI  1  2  3 
Hap/odrassus signifer (C.L. Koch, 1839)  2  4  5  8  V,VI  13  6  19 
Micaria pu/icaria (Sundevall, 1832)  4  1  8  5  V-IX  10  9  19 
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)  2  V,VI  2  2 
Ze/otes aeneus (Simon, 1878)  1  2  2  VIII,IX  4  2  6 
Ze/otes e/ectus (C.L. Koch, 1839)  VI 
Ze/otes /atreillei (Simon, 18(8)  X  1 
Ze/otes /ongipes (L. Koch, 1866)  2  VII,IX  3  3 
Ze/otes petrensis (C.L. Koch, 1839)  V  1  1 
Ze/otes subterraneus (C.L. Koch, 1833)  2  3  V,VIII  5  5 
Hap/odrassus sp.  2  VI,IX,X  3  3 
Ze/otes sp.  2  2  V, VII, VIII  5  5 
ZORIDAE 
Zora spinimana (Sundevall, 1833)  4  2  V-VII  6  6 
Zora sp.  V  1 PHILODROMIDAE 
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)  VI 
Thanatus arenarius Thorell, 1872  10  4  V,  VI  13  2  15 
Thanatus striatus C.L. Koch, 1845  1  V  1  1 
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)  25  5  8  6  V - VII, IX, X  29  16  46 
Philodromus sp.  2  V, VII,IX  3  3 
Thanatus sp.  1  VIII  1 
Tibellussp.  5  8  2  V -IX  16  16 
THOMISIDAE 
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)  VI 
Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)  1  VI 
Ozyptila trux (Blackwall, 1846)  4  3  V-VII  7  8 
Xysticus audax (Schrank, 1803)  VI  1 
Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837  V 
Xysticus cristatus (Clerck, 1857)  230  40  39  5  10  8  V -IX  273  58  332 
Xysticus kochi Thorell, 1872  202  100  302  65  29  17  V - VII  636  "19  715 
Xysticus lanio C.L. Koch, 1835  VI  1  1 
w  Xysticus ulmi (Hahn, 1831)  2  2  V  5  5 
Ozyptila sp.  2  3  V - VIII  5  5 
Xysticus sp.  114  189  109  29  31  7  V-X  479  479 
SALTICIDAE 
Aelurillus v-insignis (Clerck, 1757)  V 
Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865)  VI 
He/iophanus auratus C.L. Koch,  1835  VI  1  1 
Pe/lenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)  3  V,VI  3  3 
Salticus scenicus (Clerck, 1757)  VI  1 
Sitticus caricis (Westring, 1861)  2  VI, VII  2  2 
Sitticus distinguendus (Simon, 1868)  6  3  V,  VIII, IX  6  3  9 
Sitticus floricola (C.L. Koch, 1837)  V 
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877)  VII,VIII  2 
Heliophanus sp.  V 
Sitticus sp.  2  VIII  2  2 
Total  6469  6769  1708  1366  848  1835  9269  5509  4217  18995 Table 2: Characteristic species at the studied sites. 
Fidelity  Site 1 (Osowo Stare)  Site 2 (Sycyn Dolny)  Site 3 (Brqcze~ 
Exclusive  Enoplognatha mordax  Enoplognatha oelandica 
species 
Centromerita concinna  Alopecosa schmidti  Sitticus distinguendus 
Alopecosa traba/is 
Dicymbium nigrum  Enoplognatha thoracica  Araeoncus humilis 
Bathyphantes gracilis 
Selective 
Lepthyphantes insignis  Steatoda phalerata  Diplostyla concolor 
species 
Stemonyphantes  Ostearius melanopygius  Erigone longipalpis 
lineatus  Arctosa perita 




Among the less abundant species the characteristic ones, exclusive and 
selective, indicate the specific character of a site (Tab. 2). 
The species found at the above-mentioned sites differ in the level of 
attachment  to  their  habitats  and  in  this  respect  the  material  is  not 
homogeneous. Apart from epigeic species, the material from the traps also 
included web making spiders, and those living in  the layer of grass and 
herbs, as well as other forms living in different types of habitats. They have 
been described as accidental. 
Similarity 
The largest number of  species (92) was collected at site 1. At site 2 - 84 and 
at site 3 - 70. Among them 33 (23.8%) species were common for all sites. 
Similarities  in  the  composition  of the  spider  fauna  species  assessed 
according to the MARCZEWSKI & STEINHAUS formula for the three sites 
studied, do not exceed 50% and are: 43.3% for site 1 and site 3, 40.8% for 
site 1 and site 2, and 36.4% for site 2 and site 3. Accordingly, the faunistic 
composition is more similar between site 1 and site 3 than site 2, and there 
is less similarity between site 2 and site 3. Among the 33 species common 
to all sites there are the ones rich in specimens like: P. palustris, P. pullata, 
P.  degeeri, X.  kochi, X.  cristatus, E.  dentipalpis, E.  atra, as well as those 
whose contribution in the total number  of  specimens found does not exceed 
1%. 
14 Quantitative and qualitative contribution of families at the studied 
sites 
The total number  of specimens collected at the three sites studied is 18,995, 
of  which 14,920 were determined as belonging to 137 species of 17 families; 
the other specimens were 4,075 juvenile forms determined only to genera 
(Tab. 1). The list of families, with a specified number of species and their 
represented specimens is given in Tab. 3 (in terms of the actual numbers 
and percent contribution). 
Table  3:  The qualitative and  quantitative  contribution  of species  in  the 
families collected. 
Family  Number of  Number of  Contribution  Contribution 
species  specimens  of species  of specimens 
[ind.]  [ind.]  [%]  [%] 
1.  Pholcidae  1  1  0.7  0.01 
2.  Mimetidae  1  2  0.7  0.01 
3.  Theridiidae  12  173  8.7  1.15 
4.  Linyphiidae  48  2'062  35  13.83 
5.  Tetragnathidae  2  1'083  1.4  7.26 
6.  Araneidae  6  13  4.4  0.09 
7.  Lycosidae  17  10'163  12.3  68.12 
8.  Pisauridae  1  78  0.7  0.52 
9.  Agelenidae  2  56  1.4  0.37 
10.  Liocranidae  3  14  2.2  0.09 
11.  Clubionidae  9  36  6.5  0.24 
12.  Zodaridae  1  4  0.7  0.03 
13.  Gnaphosidae  12  80  8.7  0.54 
14.  Zoridae  1  6  0.7  0.04 
15.  Philodromidae  4  63  2.9  0.42 
16.  Thomisidae  9  1'065  6.5  7.14 
17.  Salticidae  9  21  6.5  0.14 
Total  138  14'920  100.0  100.000 
15 As follows from the analysis, the dominant families at the three sites proved 
to be Linyphiidae and Lycosidae. The family Linyphiidae was represented 
by the greatest number of  species (35.0%), while the family Lycosidae by the 
greatest number of specimens (68.1 %). The families represented by the 
least  number of species  and  specimens  were:  Pholcidae,  Mimetidae, 
Pisauridae, Zodaridae and Zoridae. A few families were represented by a 
low numberof  specimens buta relatively large number  of  species: Araneidae, 
Agelenidae, Liocranidae, Clubionidae, Gnaphosidae, Philodromidae and 
Salticidae, however, the contribution of  representatives of  these families did 
not exceed 1  % of the total number of specimens (Tab. 3). 
Dominance structure of spider communities at the studied sites 
Site 1 - Osowo Stare. The site in  Osowo Stare was very rich  in  spider 
species. 10,451 specimens representing 92 species were found there. 
The class of eUdominants is represented by one species P.  palustris. 
The individual dominance index of this species is over 6 times higher than 
the value for the next two most abundant species P. pullata and P. degeeri. 
The class of  subdominants comprised 7 species whose common contribution 
is 22% among the specimens from the community. The contributions of  the 
recedent and subrecedent species are 4.6% and 6.6%, respectively. It is 
worth noting that the classes of  eudominants, dominants and sUbdominants 
include  10 species of which  7 belong  to  the  Lycosidae family and  the 
specimens represented constitute 77.7% of all specimens collected at this 
site, (Tab. 4). Accordingly, the family Lycosidae plays the most important 
role in the activity of spiders of  this locality. The situation is analogous with 
the species from the family Linyphiidae in the class of  subrecedents, where 
of 79 species of this class 34 belong to this family. It is probable that the 
appearance of a  large number of species from  this group is  related  to 
migration from neighbouring biotopes. 
Site 2 - Sycyn Dolny. The 2,303 specimens collected at site 2 represented 
82 species. Although the number of specimens was 4.5 times lower than 
those found in Site 1, their qualitative composition was similar - there were 
only 10 less species represented at the site in Sycyn Dolny. 
The contribution of species of higher indices of dominance was small; 
there were 3 eudominants, no dominants, 3 subdominants. The percent 
contribution of eudominants was 68.5%. The class of  recedents included 4 
species, among them an interesting one - Ostearius melanopygius which 
is rarely collected in Poland. The majority of species (72), belonged to the 
class of subrecedents (Tab. 4). 
16 Table 4:  Dominance structure at the studied sites. 
Dominance structure  Site 1 (Osowo Stare)  D[%]  Site 2 (Sycyn Dolny)  D[%]  Site 3 (Brqczewo)  D[%] 
Eudominants  Pardosa pa/ustris  52.8  Xero/ycosa miniata  27.6  Erigone dentipa/pis  36.7 
Pardosa pa/ustris  25.0  Pardosa pa/ustris  23.3 
Xysticus kochi  15.9 
Dominants  Pardosa pullata  8.4  Pachygnatha degeeri  9.5 
Pachygnatha degeeri  5.6  no dominants  Erigone atra  7.5 
Oedothorax fuscus  5.3 
Subdominants  Pardosa prativaga  4.6  Pachygnatha degeeri  3.9  Meioneta rurestris  2.2 
Pardosa agrestis  4.5  Enop/ognatha thoracica  2.7  Xysticus kochi  2.1 
Xysticus kochi  2.9  Meioneta rurestris  2.2 
Pardosa amantata  2.7 
--..j  Xysticus cristatus  2.6 
A/opecosa pu/veru/enta  2.4 
Trochosa rurico/a  2.3  I 
Recedents  Tiso vagans  1.8  Xysticus cristatus  1.9  Pardosa prativaga  1.2  I 
Pachygnatha clercki  1.6  Pardosa pullata  1.2  Pachygnatha clercki  1.1 
Erigone dentipalpis  1.2  Ostearius melanopygius  1.2 
Erigone atra  1.1  I 
Subrecedents  79 species  73 species  60 species  I Site 3 - Brqczewo. The 2,166 specimens collected at this site represented 
69 species, as follows from these numbers this site was much poorer both 
from the quantitative and qualitative points of view. Similarly, as at sites 1 
and 2. the greatest quantitative contribution comes from the species belon-
ging to the class of eudominants: E.  dentipalpis and P.  palustris (Tab. 4). 
They constitute 60% of all specimens collected at this site. 
As follows from analysis of dominance structure at all sites there were 
altogether 4 eudominants: P. palustris, X.  miniata, X.  kochi, E.  den  tipalpis  , 
4 dominants: P. degeeri, P. pul/ata, E. atra, Oe. fuscus, and 10 subdominants: 
P. prativaga, P. agrestis, P. amentata, X. kochi, X. cristatus, A. pulverulenta, 
T.  ruricola, P.  degeeri, E.  thoracica, M.  rurestris. 
Mean number of species at particular sites 
In spring (May, June) the fauna of epigeic spiders was represented by the 
highest number of species. In the beginning of  summer (July, the beginning 
of August) their abundance significantly decreased to remain at a constant 
low level through the end of summer and the beginning of autumn (Fig. 3). 
The most pronounced differences in the mean number of  species at the 
sites studied occurred in  the months from May to July. In this period the 
largest number of species was collected in Osowo Stare with the lowest in 
Brqczewo. In September and October the number of  species at all sites was 
similar. 
DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
The most abundant species at all sites proved to be P.  palustris (34.8%), 
whereas the indices of  individual contribution of  the next 14 species ranged 
from 1 to 5%. The greatest number of species resulted from single speci-
mens (Tab. 1). Such a large difference in abundance between P. palustris 
and the 141ess abundant species, and even larger differences between the 
former  and  the  species  represented  by  single  specimens,  should  be 
interpreted as only partly reflecting the relationships in dominance structure 
of spiders of the biotopes studied. This result is also partly a consequence 
of  the methodology applied, i.e. a selectivity of  the pitfall traps used. The pit-
falls selectively collect males and running forms, which was confirmed by 













May  June  July  August  September 
i~o;~";'  Stare (site 1)  --<>- SyCy~D~I~~~~t;_2)--~_B~a~~~_~~~;i~3-)j 
Fig.  3:  Mean number of species at each of the sites calculated for the two years of study. 
N - number of speCies 
October was much higher than that offemales (5,509 ind.), and the representatives 
of the  family Lycosidae  (running  forms)  made  up  72%  of the material 
collected. 
Zoocenological analysis of spider communities occurring at the sites 
studied pointed to their differentiation testifying to the different character of 
the  sites.  The  differences  are  evidenced  by  the  indices  of individual 
dominance of particular species at particular sites. The species dominant 
in  pastures of northern Wielkopolska included:  P.  pa/ustris,  X.  miniata, 
X.  kochi, E.  dentipa/pis, P.  degeeri, P.  pul/ata, E.  atra, Oe.  fuscus. Similar 
results were reported by ST  ARE;GA (1989) who studied the spider fauna of 
moist meadows. He proved a significant domination of the majority of the 
above mentioned spider species. According to his results only X.  miniata 
and X. kochiwere low-abundant species (subrecedents). The high dominance 
of these species in our studies was observed only at site 2 (Tab. 4), where 
the habitat conditions (sandy forest clearing) favoured their occurrence. 
X.  miniata prefers  dry,  strongly sunlit and  sandy kinds  of habitats and 
X. kochi-the litter of  dry pine forest (PROSZYNSKI & STARE;GA 1971). A 
great dominance of E.  atra, E.  dentipa/pis, Oe. fuscus was noted at site 3. 
The first two belong to common aeronauts of agricultural land (THALER 
1990) and their appearance could be explained by high possibilities of air 
dispersal. The site lies close to a river on a high flood-terrace and  in  a 
deforested  area,  so  is  easily accessible to  spiders  flying  on  gossamer 
threads. E. dentipa/pis is an eurytopic species living in many different kinds 
of  habitats, at different altitudes and in litter of  different degrees of  humidity, 
while E.  atra is most often encountered on water plants (PROSZYNSKI & 
ST  ARE;GA 1971 ). It has been reported as a dominant species in fields under 
cultivation (CZAJKA & KANIA 1976). This site offers favourable abiotic 
conditions for Oe. fuscus too, which prefers wet meadows situated close to 
water reservoirs (PROSZYNSKI & STARE;GA 1971). 
Eudominants,  dominants,  subdominants and  recedents  constitute  a 
constant composition of  spider communities living in meadows and pastures 
near Szamotuly.  The  subrecedents,  so  abundantly  represented  in  the 
material collected (Tab. 4), are unstable components ofthese communities. 
The material studied also included species whose habitat is not directly 
related  to  the  upper surface of pasture  soil,  and  these  species were 
classified into a few habitat groups: 
a) spiders living in  meadows and pastures (Tibel/us ob/ongus,  Theridion 
bimacu/atum,  Microlinyphia  pusil/a,  Acu/epeira  ceropegia,  Araneus 
quadratus, Araniella cucurbitina, Argiope bruennichi, Mangora acalypha, 
Pisaura mirabilis), 
20 b) spiders living in wet habitats, on the banks of  water reservoirs, and in high 
grass, reeds, bushes and trees (Clubiona luteseens, Clubiona neglecta, 
Clubiona pallidula, Clubiona phragmitis, Clubiona reelusa), 
c) epigeic spiders living in  sunlit and dry forests (Orassodes pubescens, 
Haplodrassus  signifer, Micaria pulicaria, Zelotes aeneus, Ze/otes electus, 
Zelotes latreillei, Zelotes longipes, Zelotes petrensis, Zelotes subterraneus, 
Metopobaetrus prominulus), 
d)  epigeic spiders  living  in  moss and  litter of different types  of forests 
(Crustulina guttata, Robertus lividus, Lepthyphantes pallidus, Mierargus 
herbigradus, Peleeopsis parallela, Erigonelfa hiemalis), 
e) spiders living among herbs, on bushes, trees, in forests, gardens, parks 
etc. (Philodromus emarginatus, Enoplognatha latimana, Enoplognatha 
ovata, Theridion impressum, Lepthyphantes mengei, Neriene clathrata, 
Trematocephalus eristatus), 
f)  spiders preferring buildings, rarely encountered in natural habitats under 
bark or in  rock  crevices;  DZIABASZEWSKI  (1995)  describes  these 
species as hemisynantropes (Pholeus opilionoides, Steatoda bipunetata, 
Lepthyphantes  nebulosus,  Neriene  montana,  Nuetenea  umbratiea, 
Seothophaeus quadripunetatus). 
It is supposed that the majority of  the above mentioned accidental species 
wandered  from  surrounding  biotopes  and  some of them  reached  the 
relevant sites by way of gossamer thread. 
Interestingly, the material also contained a few species rare in Poland: 
- Haplodrassus dalmatensis-3 specimens (1 female, 2 males) were found 
in the material from Sycyn Dolny.lt is the second recorded site in Wielkopolska 
- Kujawy Lowland; MIEDZINSKI (1934) found it near Krotoszyn, and then 
its presence was confirmed by STAREGA (1972, 1978) who found it in 
Poland  in  Matopolska Lowland  (Krzyi:anowice) and  from  Mazury Lake 
District (Turtuk near Suwatki). 
- Thanatus striatus - only a single male specimen was caught at the site in 
Sycyn Dolny; it is the second recorded site of this species in Wielkopolska 
- Kujawy Lowland, MIEDZINSKI (1934) found it near Krotoszyn. It is a rare 
species, living in sandy habitats, ST  ARE;GA (1983) reported two sites for the 
species in  vicinity of Warsaw and Pita in Poland. 
- Leptyphantes insignis -13 specimens were caught (9 females, 4 males) 
at all sites studied. DZIABASZEWSKI (1989, 1995) caught a single female 
in an untypical environment on the wall of  an old fortification in Poznan. It was 
previously considered as a rare species but with the use of Barber traps, the 
number of sites has considerably increased. It has been observed on fine 
webs in corridors and burrows of small rodents. 
21 - O. melanopygius was recorded at all sites studied with 43 specimens (19 
females, 21  males, 3 juvenile forms). In Poland it was reported for the first 
time by OZIABASZEWSKI (1979). According to a personal communication 
from  Or F.  ZBYTEK, in the Czech Republic this species is found in great 
numbers in old hay stacks in the fields.  In Poland it is still a rarely caught 
species. 
- Enoplognatha mordax - 44 specimens (29 females, 12 males, 3 juvenile 
forms) were found at the site in Osowo Stare. It is a rare species, previously 
reported from the vicinities of Lublin, Tarnobrzeg and Warsaw (STARI;GA 
1983). 
~  Enoplognatha oelandica - 5 specimens (1  female, 4 males) were caught 
at the site in Sycyn Oolny. In the fauna of Poland it is a very rare species, 
reported by STARI;GA (1974, 1978) from Wapnica on Wolin Island, and 
Torun where it was found in xerothermic grass and a lawn. 
The material collected has been divided as follows: 
1. Proper epigeic spiders which are a constant element of  overground forms 
of meadows  and  pastures,  a  group  comprising  Lycosidae  and  the 
dominant species, their quantitative contribution  is  over 60% without 
juvenile forms. 
2. Accidental spiders, a qualitatively large group of exchangeable species 
(about 80%) usually occurring in  low numbers, coming from bordered 
biotopes or as areonauts. 
In  general,  communities of epigeic spiders  in  the  pastures  studied  are 
characterized  by a  low  number of constant  species  occurring  in  large 
numbers, and a large number of exchangeable species represented by low 
numbers, sometimes single specimens. tUCZAK (1997) proved that such 
species may change from year to year depending on weather and other 
abiotic and biotic factors. 
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Die epigaische Spinnenfauna (Araneae) anthropogener 
KleinfUichen im Universitatsgebiet der Philipps-
Universitat auf den Lahnbergen bei Marburg 
Volker W. FRAMENAU & Janna SMIT 
Abstract: Epigaeic spiders (Araneae) of small, man-made habitats on the Lahnberge 
Campus of the Philipps-University Marburg (Hesse, Germany) 
During May and  June  1994,45 pitfall traps were exposed  in  three types of small, urban 
habitats: traffic islands, flat gravel roofs and courtyards ranging from 65 to 1.800m2• The three 
habitat types differ in their exposure to sun and wind creating microclimatic conditions similar 
to a variety of  natural habitats, i.e. grassland, rocky outcrops and forests. In total, 2.163 spiders 
(147 juveniles) were caught, belonging to 61 species in 16 families. A cluster analysis showed 
distinctively different spider assemblages for the  three  habitat types.  Traffic islands  are 
inhabited by a typical openland community. Dominating species are Alopecosa pulverulenta, 
Pardosa pul/ata and Pachygnatha degeeri. Gravel roofs show high numbers of salticids. in 
particular Euophrys lanigera. Courtyards lack dominant species and show a high number of 
species naturally occurring in forest habitats. The activity density on the gravel roofs and in 
the courtyards does not appear to be high enough to support stable populations. 
keywords: Araneae, spider, traffic island, gravel roof, courtyard, man-made habitat, urban 
ecology, Hesse, Germany 
EINLEITUNG 
Der  hohe  Versiegelungsgrad  der  mitteleuropaischen  Landschaft  hat, 
insbesondere  in  den  Stadten,  zum  Verlust  und  zur Zerstuckelung  von 
Lebensraumen vieler Tier- und Pflanzenarten gefOhrt. Dem Verlust natur-
naher Habitate stehtgleichzeitig die Entstehung von neuen, anthropogenen 
Lebensraumen  gegenOber.  Diese  werden  von  spezifischen  Lebens-
gemeinschaften besiedelt (PLACHTER 1990, FLlSSE & ZUCCHI 1993). 
Viele Spinnenarten werden Oberwiegend in anthropogenen Lebensraumen 
gefunden (synanthrope Arten); z. B. ist Pho/cus phalangioides (Pholcidae) 
ein haufigerBewohnervon Kellern und Gewblben.ln denwarmebegOnstigten 
Lebensraumen der Stadte kbnnen sich darOberhinaus Arten etablieren, die 
nicht zur  naturlichen  Ausstattung  unserer  Landschaft  gehbren.  Einige 
26 naturlicherweise mediterrane Spinnenarten werden in mitteleuropaischen 
Stadten nachgewiesen (JAGER 1995a, b). Sogar die tropische Theridiide 
Co/eosoma  floridanum  scheint  in  Mitteleuropa  stabile  Gewachshaus-
populationen zu etablieren (BROEN et al.  1998). 
In der Stadt OsnabrUck konnten FLlSSE & ZUCCHI (1993) fUr Spinnen 
und Laufkafer auf anthropogenen Kleinstflachen eine typische Zonierung 
vom Stadtrand zum Zentrum feststellen. Die Artenanzahl, Diversitat und die 
Anzahl hygrophiler Arten nimmt zur Stadtmitte hin ab. Gleichzeitig steigt der 
Anteil der xerothermophilen, kleinen und sehr mobilen Arten. Typisch fUr 
Innenstadte sind bei den Spinnen weit verbreitete Linyphiiden wie Meioneta 
rurestris, Diplacephalus cristatus, Diplastyla concolarund Masa sundeva/li. 
Eine ahnliche Artenzusammensetzung findet sich auch in anderen mittel-
europaischen  Stadten  (DAVIS  1979,  KRZYZANOWSKA  et  al.  1981, 
RENNER & KIECHLE 1992, THALER & STEINER 1993) 
Neben  der sich  durch  Isolation  und  ansteigender  Trockenheit  ein-
stellenden Zonierung von der Peripherie zur Stadtmitte hin wird auch der 
Typ des Stadtlebensraums durch variierende Mikroklimata einen  Einflu~ 
auf  die  Artenzusammensetzungen  haben.  Zur  Untersuchung  dieser 
Hypothese konzentriert sich die vorliegende Studie im  Universitatsgebiet 
aufden Lahnbergen bei Marburg aufdrei urbane Habitattypen, die potentiell 
einen Lebensraum fUr unterschiedliche Arten bieten: Verkehrsinseln, ein 
typischerOffenlandlebensraum mitdichtem Grasbewuchs; Kiesdacher, die 
mit vegetationsfreien Gerbllflachen und  flie~gewasserbegleitenden Kies-
banken strukturelle Ahnlichkeiten aufweisen; und Innenhbfe, die aufgrund 
geringen Lichteinfalles einem Waldlebensraum ahnlich sind. Im Vordergrund 
unserer Untersuchung stehen folgende Fragestellungen: 
Wie sehen die epigaischen Spinnengemeinschaften auf  den untersuchten 
anthropogenen  Kleinflachen  aus?  Wie  unterscheiden  sich  die  unter-
schiedlichen Flachen in bezug auf die Dominanzstruktur und Diversitat der 
Spinnen? Welches sind die naturlichen Lebensraume der nachgewiesen 
Arten  und  fUr  welche  Arten  kbnnten  die  ausgewahlten  Flachen  einen 
Ersatzlebensraum darstellen? DarUberhinaus ist diese Untersuchung ein 
weiterer Beitrag zur Inventarisierung derSpinnenfauna des Raumes Marburg 
(vgl.  STRAND  (1907),  ZIMMERMANN  (1915)  und  UHLENHAUT et al. 
(1987)). 
27 UNTERSUCHUNGSGEBIETE 
Die  Untersuchungsflachen liegen auf dem  Universitatsgebiet ostlich der 
Stadt  Marburg  auf  den  Lahnbergen  (305-315  m  ONN).  Der jahrliche 
Niederschlag  betragt  500-700  mm.  Die  Jahresdurchschnittstemperatur 
liegtbei 8°C (PLETSCH 1989). Die Lahnberge sind miteinem geschlossenen 
Sekundarmischwald  bestanden.  Der  Bau  der  universitaren  Gebaude-
komplexe und die Anlage des botanischen Gartens in den 60er und 70er 
Jahren haben zur Verkleinerung und zur Zerschneidung des Waldgebietes 
und damit zu einer Veranderung des Klimas gefOhrt (KA  TZSC  H  N  ER 1988). 
Die Versiegelung  der Flachen  (Stra~en,  Fu~wege. Parkplatze) und  die 
Anlage der Gebaudekomplexe, an  denen nur eine geringe Verdunstung 
stattfinden kann, fOhrten zu einem Anstieg der Temperaturen und zu einer 
ErhOhung  der Windgeschwindigkeit.  Dies  hat  einen  Anstieg  der Ver-
dunstungsrate auf den verbleibenden Restflachen zur Folge. Es kommt zu 
einem Austrocknen der Boden (KATZSCHNER 1988). 
Tab.1: Charakterisierung der Untersuchungsgebiete 
Tab.1: Characterization of study sites 
Typ  FUiche 
(m2) 
Verkehrsinsel  V1  1.800 
V2  130 
V3  390 
V4  130 
Kiesdach  K1  570 
K2  370 
K3  100 
Innenhof  11  525 
12  65 
Substrat, Vegetation, Nutzung 
Glatthaferwiese, mehrmalige Mahd im Jahr, im Sliden 
mit Baumbestand verbunden 
Glatthaferwiese, mehrmalige Mahd im Jahr 
Glatthaferwiese, zentral ein schmaler Calluna-Streifen 
(von Mahd ausgenommen), im Norden Strauchbestand 
Glatthaferwiese, mehrmalige Mahd im Jahr 
vegetationsfrei (vereinzelt Graser), Substrattiefe 6 cm, 
Korngror..e 2-5 cm 
vegetationsfrei (vereinzelt Sedum sp.), 
Substrattiefe 6 cm, Korngror..e 2-5 cm 
Humusboden, darOber Kies (Substrattiefe 12 cm, 
Korngrosse ca. 1 cm), Vegetationsdichte ca. 80% 
(Gartenpflanzen) 
Bodendecker (Cotoneaster sp.), Straucher und 
vereinzelt Baume, 150 m2 Kiesflache (auf lehmigem 
Substrat, KorngrDr..e 2-5 cm), geringer Lichteinfall, 
Staunasse nach Regen 
insgesamt 185 m2 (davon  120 asphaltiert),  Efeubeet 
(12 m2), Zierstraucherund Bodendecker, Kies (Komgror..e 
5-10 cm), geringer Lichteinfall 
28 Wir untersuchten die Spinnenfauna von neun Untersuchungsflachen aus 
drei unterschiedlichen Kategorien: vier Verkehrsinseln, drei Gebaudedacher 
und zwei Innenhofe (Tab. 1  ). Alle Kategorien bieten den von ihnen besiedelten 
Lebensgemeinschaften  unterschiedliche  Lebensbedingungen.  Auf den 
Verkehrsinseln und den Gebaudedachern sind hohe Strahlungsintensitaten 
und Temperaturamplituden zu erwarten. Aufgrund ihrer Exposition herrschen 
bei sonnigem Wetter tagsOber hohe, nachts dagegen durch Ausbildung von 
Kaltluft niedrige Lufttemperaturen vor (KA  TZSCHNER 1988).lm Gegensatz 
zu den Verkehrsinseln sind die Gebaudedacherweitgehend vegetationsfrei. 
Die Innenhofe sind durch andere klimatische Bedingungen charakterisiert. 
Sie  werden  von  einem  vierstDckigen  Gebaude  umgeben,  so  daP..  die 
Beetflachen die meiste Zeit im Schatten liegen. Je  nach Niederschlagsmenge 
kann  sich  auf diesen  Flachen  aufgrund  geringer  Verdunstung  ein 
vergleichsweise  feuchtes  Mikroklima  entwickeln.  Durch  die  von  den 
Gebauden abgegebene Warme sind die InnenhOfe im Winter besser gegen 
Frost geschOtzt. 
MATERIAL UND METHODEN 
Zur Untersuchung der Spinnenfauna wurde ihre Aktivitatsdichte mittels 
Bodenfallen erfaP..t (Plastikbecher, 0ffnungsdurchmesser  7 cm, FangfIOP..ig-
keit: Ethylenglykol 40%, mit FlOl1igseife versetzt). Die Vor- und Nachteile 
dieses gangigen Fallentyps wurden von zahlreichen Autoren diskutiert (z. B. 
TRETZEL (1954,1955), UETZ& UNZICKER(1976), TOPPING & SUNDERLAND 
(1992) und TOPPING & LUFF (1995)). Die Fangperiode erstreckte sich vom 
27.4. - 30.6. 1994 Ober einen Fangzeitraum von neun Wochen. In dieser 
Zeit ( Mai und Juni) ist mit der hochsten Aktivitat der meisten Spinnenarten 
zu rechnen (TRETZEL 1954). Auf  jeder Untersuchungsflache wurden fOnf 
Bodenfallen im Abstand von jeweils 5 m in linearer Anordnung aufgestellt. 
Die Fallen wurden wochentlich geleert. Die Bestimmung der Arten erfolgte 
nach  HEIMER &  NENTWIG (1991)  und  ROBERTS  (1985,  1987).  Die 
Nomenklatur richtet sich nach  PLATNICK (1997). Die Spinnen befinden 
sich in den Sammlungen der Verfasser. Statistische Tests wurden mit dem 
Programm SYSTATV7.0 durchgefOhrt (WILKINSON 1997). DerVergleich 
der Untersuchungsflachen (Clusteranalyse) sowie die Berechnung okolo-
gischer Indizes erfolgte mit dem Software Paket PC-ORD V2.01 (McCUNE 
& MEFFORD 1995). 
29 Tab. 2: Erlauterungen 
Tab. 2:  Explanations 
ako: 
Okologische AnsprOche, kombiniert aus TRETZEL (1954), MARTIN (1991), 
FLlSSE & ZUCCHI (1993) und HANGGI et al.  (1995): 
Ecological preferences, compiled from TRETZEL (1954), MARTIN (1991), 
FLlSSE & ZUCCHI (1993) and HANGGI et al.  (1995): 
Offenlandarten:  Waldarten (w): 
h  hygrophillhygrobiont  h w  hygrophile Waldarten 
(h)  Oberwiegend hygrophil  (h) w  Oberwiegend hygrophile Waldarten 
x  xerophil/xerobiont  (x) w  Oberwiegend xerophile Waldarten 
(x)  Oberwiegend xerophil  (w)  Oberwiegend Waldart 
Synanthrope Arten:  Sonstige 
syn  Arten, die fast nur im Siedlungs- eu  eurytop (Ubiquisten) 
bereich vorkommen und an oder 
in Gebauden leben 
RL: 
Rote Liste Deutschlands (PLATEN et. a11996) 
Red data book of Germany  (PLATEN et. a11996) 
Dominanzklassen aUf  den Untersuchungsfachen: 
32 - 100 % d. Individuen 
10 - 31.9 % d.  Individuen 
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Dysderidae 
IJ  Harpactea hombergi (SCOPOLl, 1763)  (w) 
11  Harpactea rubicunda (C.L.KOCH, 1838)  (x) (w) 
Oonopidae 
Juvenile  Il  1 
Theridiidae 
Episinus angulatus (BLACKWALL, 1836)  (h) (w)  1 
Linyphiidae 
Bathyphantes parvulus (WESTRING, 1851)  (h)w  2 
Centromerita concinna (THORELL, 1875)  (x)  1 
Ceratinella brevipes (WESTRING, 1851)  (h)  c:::L 
Ceratinella brevis (WIDER, 1834)  (h) w  1  7  1  1 
Cnephalocotes obscurus (BLACKWALL, 1834)  eu  7 
Dicymbium nigrum (BLACKWALL, 1834)  eu  6  IJ  1 
Diplocephalus cristatus (BLACKWALL, 1833)  (x)  1 
W 
-I. 
Diplostyla concolor (WIDER, 1834)  (h) (w)  2  I  1 
Erigone atra BLACKWALL, 1833  eu  1 
Erigone dentipalpis (WIDER, 1834)  eu  0=  1  0:::= 
Erigonella hiemalis (BLACKWALL, 1841)  eu  1 
Gongylidiellum latebricola (O.P.-CAMBRIDGE, 1871)  (x) (w)  IJ  c:::L 
Meioneta affinis (KULCZYNSKI, 1898)  (x)  10 
~ 
I 
Meioneta rurestris (C.L. KOCH, 1836)  (x)  1  2 
I  Meioneta saxatilis (BLACKWALL, 1844)  (w)  2 
Microlinyphia pusilla (SUNDEVALL, 1830)  (x)  1 
Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850)  (h)  1 1  2  J 
Pelecopsis parallela (WIDER, 1834)  (x)  2 
Pocadicnemis pumila (BLACKWALL, 1841)  eu  2  1  4  W 
Tapinocyba insecta (L. KOCH, 1869)  (h)w  1 
Tiso vagans (BLACKWALL, 1834)  (h)  1 
Walckenaeria acuminata BLACKWALL, 1833  w  1 
Walckenaeria antica (WIDER, 1834)  (x)  2 
Walckenaeria dysderoides (WIDER, 1834)  (x) (w)  2 




Pachygnatha degeeri SUNDEVALL, 1830 
Juvenile 
Lycosidae 
Alopecosa cuneata (CLERCK, 1757) 
Alopecosa pu/verulenta (CLERCK, 1757) 
Aulonia albimana (WALCKENAER, 1805) 
Pardosa lugubris 5.1.  (WALCKENAER, 1802) 
Pardosa palustris (LlNNAEUS, 1758) 
Pardosa pullata (CLERCK, 1757) 
Trochosa ruricola (DE GEER, 1778) 
Trochosa terricola THORELL, 1856 
Juvenile 
Agelenidae 
Histopona torpida (C.L. KOCH, 1834) 
Tegenaria agrestis (WALCKENAER, 1802) 
Tegenaria atrica C.L. KOCH, 1843 
Juvenile 
Hahniidae 
Hahnia pusilla C.L. KOCH, 1841 
Dictynidae 
Cicurina cicur (FABRICIUS, 1793) 
Amaurobiidae 
Coelotes terrestris (WIDER, 1834) 
Liocranidae 
Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833) 
Phrurolithus festivus (C.L. KOCH, 1835) 
Juvenile 
Clubionidae 
Cheiracanthium virescens (SUNDEVALL, 1833) 
Clubiona terrestris WESTRING, 1851 
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Gnaphosidae 
Drassylfus pusiJ/us (C.L. KOCH, 1833) 
Haplodrassus signifer (C.L. KOCH, 1839) 
Micaria pulicaria (SUNDEVALL, 1832) 
Zelotes latreilfei (SIMON, 1878) 
Zeloles sublerraneus (C.L. KOCH, 1833) 
Juvenile 
Zoridae 
Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833) 
Thomisidae 
Xysticus cristatus (CLERCK, 1875) 
Xysticus erraticus (BLACKWALL, 1834) 
Xysticus kochi THORELL, 1872 
Juvenile 
Salticidae 
Euophrys frontalis WALCKENAER, 1802) 
Euophrys lanigera (SIMON, 1871) 
Heliophanus dubius C.L. KOCH, 1835 
Heliophanus f/avipes (HAHN, 1832) 
Phlegra fasciata (HAHN, 1826) 
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Ahnlichkeit 
Abb. 1: Clusteranalyse der Untersuchungsgebiete nach ihren Spinnenge-
meinschaften  (S0RENSEN-lndex,  UPGMA  Linkage)  Ahnlichkeit  nach 
WISHART's (1969) Objektivitatsfunktion, S0RENSEN-lndex vor Cluster-
analyse quadriert (vg!. McCUNE & MEFFORD 1995) 
Fig.  1:  Cluster analysis  of the  spider communities  in  each  study  site 
(S0RENSEN-index, UPGMA Linkage). Similarity according to W ISHART's 
(1969) objective function, S0RENSEN-index  squared before cluster analysis 
(McCUNE & MEFFORD 1995) 
ERGEBNISSE 
Insgesamt wurden 2.163 Spinnen mit den Fallen erfar..t. Mit 147 Individuen 
(= 6,8 %) war der Anteil an juvenilen Spinnen gering. Die Adulten verteilten 
sich auf 61  Arten in 15 Familien (vg!. Tab. 2). In einer Familie (Oonopidae) 
konnten  nur  Jungspinnen  nachgewiesen  werden.  Die  meisten  Arten 
(insgesamt  24  =  39  %)  stellten  die  Zwerg- und  Baldachinspinnen 
(Linyphiidae).  Wolfspinnen  (Lycosidae)  stellten  mit  acht  Arten  den 
zweitstarksten Anteil. Es folgten Springspinnen (Salticidae) mit sechs und 
GlaUbauchspinnen  (Gnaphosidae)  mit fOnf  Arten.  Die  meisten  adulten 
Individuen stellten die Wolfspinnen. 
34 Tab. 3: Artenanzahl (S), Diversitat (H') (SHANNON & WEAVER 1949) und 
Eveness (E) (PILOU 1969). Es besteht kein Zusammenhang zwischen der 
FlachengroP..e  der  Untersuchungsgebiete  und  der Anzahl  der  dort 
gefundenen Arten (ANOVA, df = 7,  F = 16.365, P > 0.05). 
Tab. 3: Number of  species (S), diversity (H') (SHANNON & WEAVER 1949) 
and eveness (E) (PILOU 1969). The numberofspecies found on a study site 
is not significantly correlated to its size (ANOVA, df=7, F = 16.365, p>0.05). 
Untersuchungs-
(tache  S  H'  E 
V1  29  1.41  0.42 
V2  16  1.54  0.56 
V3  20  1.19  0.4 
V4  13  1.07  0.42 
K1  5  1.04  0.65 
K2  2  0.45  0.68 
K3  16  1.73  0.62 
11  9  2.15  0.98 
12  13  2.42  0.94 
Von  1.476  in  dieser  Familie  nachgewiesenen  Tieren  (=  73  %  des 
Gesamtfanges) fielen allein 955 auf Alopecosa pulverulenta und 447 auf 
Pardosa  pullata.  Es  konnten  274  Streckerspinnen  (Tetragnathidae) 
nachgewiesen werden (ausschlieP..lich die Dickkieferspinne Pachygnatha 
degeen), gefolgt von den Baldachin-und Zwergspinnen mit 138lndividuen. 
Trochosa terricola und Xysticus cristatus wurden auf sechs der insgesamt 
neun  Untersuchungsflachen  nachgewiesen  und  waren  dam it  die  am 
stetigsten auftretenden Arten. Nur eine Art (Cheiracantium virescens, RL 3) 
ist in der Roten Liste der Spinnentiere Deutschlands (PLATEN et al. 1996) 
vertreten. Erstmalig fUr den Raum Marburg nachgewiesen wurden Meioneta 
affinis,  Harpactea rubicunda,  Heliophanus dubius,  Phrurolithus festivus 
und Aulonia albimana. 
Die Untersuchungsflachen gleicher Kategorie beherbergten ahnliche 
Artengemeinschaften und Innenhofe zeigten groP..ere Obereinstimmungen 
mit  den  Verkehrsinseln  als  mit  den  Kiesdachern  (Abb.  1).  Auf den 
Verkehrsinseln  dominierten  die  Wolfspinnen,  insbesondere  Alopecosa 
pulverulenta und Pardosa pullata. Als weitere haufige Art trat Pachygnatha 
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Abb. 2: Okologische AnsprOche der Arten auf den Untersuchungsflachen 
'Indifferent' eingestuft sind die Arten mit widersprOchlichen Angaben in den 
Primarquelien (vg!. Tab. 2) und synanthrope Arten 
Fig. 2: Ecological preferences of the species for each study site. 'Indifferent' 
species are either species with  contradictory information  in  the primary 
literature (see table 2), or urban species. 
36 degeeri auf. Die Spinnenfauna der Kiesdacher wurde von Springspinnen, 
insbesondere Euophrys lanigera, gepragt. In den Innenhbfen waren, wie 
aufden Verkehrsinseln, die  Wolfspinnen diedominierende Familie. Allerdings 
war hier die Dominanzstruktur ausgeglichener. Dies spiegelt sich  in  der 
Diversitat  und  Eveness  ihrer Spinnengemeinschaft  wieder,  die  in  den 
Innenhofen trotz geringer Artenzahlen am hbchsten sind (Tab. 3). 
Die starke Dominanz einzelner Arten auf den Verkehrsinseln resultiert in 
vergleichsweise geringer Diversitat und  Eveness. Auf den  Kiesdachern 
sind beide Werte aufgrund der niedrigen Anzahl  nachgewiesener Arten 
gering. 
In  den  Anteilen  an  Wald- und  Offenlandarten  zeigten  sich  deutliche 
Unterschiede zwischen den drei untersuchten Habitattypen. Wahrend auf 
den Verkehrsinseln der Anteil an Offenlandarten hoch war (bis Ober 80%), 
dominierten in den Innenhofen die Waldarten (Ober 50%) (Abb. 2a). Die 
Kiesdacher nahmen eine Mittelstellung ein. Weniger eindeutig war das Bild 
in  Bezug  auf die  FeuchtigkeitsansprOche der Arten  (Abb.  2b). Auf den 
Verkehrsinseln fand sich ein hoher Anteil (um 50%) trockenheitsliebender 
Arten.  Kiesdacher und  Innenhofe zeigten ein weniger einheitliches Bild. 
Oberraschenderweise  stellten  feuchtigkeitsliebende  Arten  auf  den 
Kiesdachern bis zu 50% des Arteninventars. 
DISKUSSION 
Okologie der Arten 
Wie auch in Untersuchungen Ober die Stadtfauna anderer mitteleuropaischer 
Stadte  (vgl.  DAVIS  1979,  KRZYZANOWSKA et  al.  1981,  RENNER  & 
KIECHLE 1992, THALER & STEINER 1993) ist das Arteninventar auf den 
Lahnbergen durch 'Allerweltsarten' gepragt. 
Die  Zusammensetzung  der Artengemeinschaften  in  den  jeweiligen 
Lebensraumkategorien  spiegelt hierbei  in  Bezug  auf Beschattung  und 
Feuchte die Habitateigenschaften wider, die in den entsprechenden naWr-
lichen Lebensraumen gefunden werden. Unterschiede in der Art des Sub-
strates und den Belichtungsverhaltnissen wirken sich, auch Ober unterschied-
liche Vegetation und damit Raumstruktur, auf  die sie bewohnende Spinnen-
fauna aus (DUFFEY 1966). Die Untersuchung fand vor allem in Offenland-
lebensraumen statt und es ist daher nicht Oberraschend, daP.. sich insgesamt 
mehr Offenland-(insgesamt 36) als Waldarten (insgesamt 23) nachweisen 
lieP..en.  Auf den  Verkehrsinseln  zeigten  A.  pulverulenta,  P.  pullata  und 
37 P.  degeeri sehr hohe Aktiviatsdichten. Die Vergesellschaftung dieser drei 
Arten ist typisch fOrtrockene Offenlandstandorte (vgl. HANGGI et al. 1995). 
Drei weitere Arten (C.  brevis,  T.  terricola und X.  cristatus) waren auf alien 
vier Verkehrsinseln zu  finden.  Im  Widerspruch zu  unseren  Ergebnissen 
werden die beiden erstgenannten von den meisten Autoren als Uberwiegende 
Waldarten  eingestuft.  Die  Artenzusammensetzung  der  Verkehrsinseln 
unterscheidet sich in starkerem Mal1e von der der Kiesdacher als van der 
Cler In nenhdfe (vgl. Abb. 1). Dies scheint auf  den ersten Blick zu Uberraschen, 
da  es sich  sowohl  bei  Verkehrsinseln  und  Kiesdachern  um  Offenland-
standorte handelt. Kiesdacher stellen jedoch aufgrund der Substratstruktur 
und durch weitgehendes Fehlen von Vegetation einen Sonderstandort mit 
einer  speziell  angepal1ten  Fauna  dar (vgl.  KLAUSNITZER  1988).  Die 
stetigste Art auf den  Kiesdachern  ist  E.  lanigera.  Sie  ist  ein  typischer 
Bewohner an Hausern und anderen Gebauden (HAGEDORN & ZUCCHI 
1989). Nahezu 60% der Arten der Innenhdfe werden naturlicherweise in 
Waldern gefunden, z.B. sind T.  terricola und H. torpida die haufigsten Arten 
im  Innenhof 12.  Aufgrund  des geringen  Lichteinfalls und  einiger grol1er 
Straucherfinden sich hierdurchaus waldartige kleinklimatische Bedingungen. 
Bei  den  von  uns  nachgewiesenen  Arten  dominieren  eindeutig  die 
xerophilen (insgesamt 29) Uber die hygrophilen (insgesamt 13) Arten. Dies 
bestatigt die Aussagen von  PLACHTER (1990) und FLlSSE & ZUCCHI 
(1993).  Durch die Autheizung der Stral1en  und  Gebaude stellen  Stadte 
Warmeinseln dar und es ist ein vergleichsweise hoher Anteil an xeraphilen 
Arten zu erwarten. Aut  der  Verkehrsinsel V3 wurde, neben dem Mensadach 
K3,  der hdchste  Anteil  an  trockenheitsliebenden  Arten  gefunden.  Der 
zentrale Heidekrautstreifen (Cal/una sp.) und ein Sandlaufkafer (Cicindela 
hybrida) im Beifang auf  dieser  Verkehrsinsel bestatigen ihren sehr trockenen, 
sandigen Charakter. Oberraschenderweise beherbergen die Kiesdacher 
K1  und K2 einen hohen Anteil hygrophiler Arten. Moglicherweise kommt es 
hier nach Regen durch schlechten W asserabflul1 zur Ausbildung van Stau-
nasse. Alternativ lal1t sich der unerwartete Trend durch die geringe Anzahl 
an nachgewiesenen Arten erklaren, die keine eindeutig Charakterisierung 
dieser beiden Kiesdacher Uber ihr Arteninventar zulal1t. 
Obwohl  sich  die  Untersuchung  auf Stadtlebensraume  konzentriert, 
wurden nur zwei typische synanthrope Arten nachgewiesen, T.  atrica in den 
Innenhofen und  E. lanigera auf den Kiesdachern. Auf den Verkehrsinseln 
istjedoch auch kaum mit anthropogenen Arten zu rechnen, da hier mensch-
gemachte Strukturen wie Gebaudemauern od er Dacher, typische Lebens-
raume synanthroper Arten, nicht zu finden sind. 
38 Der Nachweis nur einer Rote-Liste-Art (Ch.  virescens) scheint zu bestati-
gen, dal1 die untersuchten Stadtlebensraume nicht als Ersatzlebensraum 
fOr gefahrdete Arten dienen. 
PopulationsgroBe und Besiedlungsquellen 
Wahrend auf  den Verkehrsinseln eine vergleichsweise hohe Aktivitatsdichte 
nachzuweisen  ist,  liegen  die  Werte  auf den  Kiesdachern  und  in  den 
InnenhOfen bei insgesamt unter 10 Tieren pro Falle Ob er den gesamten 
Untersuchungszeitraum.  Es  mul1  bezweifelt  werden,  dal1  sich  hier 
reproduktionsfahige Populationen derdort nachgewiesenen Arten etablieren 
konnen. Sie sind auf einen mehr oder weniger kontinuierlichen Zuzug von 
Individuen aus dem Umland angewiesen. Der Isolationsgrad stadtischer 
Populationen istjedoch vergleichsweise hoch, da die Lebensraume i.d.R 
von andersartigen Strukturen vollstandig eingeschlossen sind (PLACHTER 
1990). Eine Besiedelung ist nur mobilen Arten moglich. Viele Spinnenarten 
besitzen  durch  die  Fahigkeit,  si ch  am  Fadenflol1  fortzubewegen,  die 
Moglichkeit auch scheinbar unUberwindliche Barrieren, wie z.B. mehrspurige. 
Stral1en, zu Oberwinden (DECAE 1987). Dies gilt vor allem fOr die kleinen 
Linyphiiden, von denen viele als Aeronauten bekannt sind. Aber auch die 
Jungstadien  anderer Familien,  z.B.  der  in  dieser  Untersuchung  domi-
nierenden W olfspinnen, sind fOr  ihr Dispersionsverhalten durch die Luft 
bekannt (RICHTER 1970). 
Das Universitatgebietaufden Lahnbergen istvon Mischwald umgeben. 
Dies bietet die Voraussetzung fUr eine vergleichsweise einfache Einwan-
derung von Waldarten in die anthropogenen Kleinlebensraume des Uni-
versitatskomplexes. Die Offenlandarten mOssen diesen Wald Oberwinden, 
um sich aufdem Universitatgebietzu etablieren. Eine Einwanderungsquelle 
stellt fUr sie vor  allem das landwirtschaftlich genutzte Amoneburger Becken 
im Westen der  Untersuchungsgebiete dar. Im Osten der Lahnberge liegt die 
Stadt Marburg. Auch von hier konnen sich Offenland- (und synanthrope) 
Arten  auf den  Lahnbergen  ansiedeln.  Mit  Kiesdachern  vergleichbare 
Sonderstandorte sind vor all em Gerollfelder, Fels und Felsschuttfluren in 
Gebirgen sowie Kiesbanke an FIOssen und Bachen. Fliel1gewasserarten-
mit der Lahn als Besiedelungsquelle -Iassen si ch jedoch nicht erwarten, da 
diese i.d.R.  in  Ufernahe hohe Dichten aufweisen und scheinbar auf frei 
verfUgbares Wasser angewiesen sind (z.B. FRAMENAU et al. 1996, SMIT 
1997).  Gebirgsgerollfelder  und  Felsschuttfluren  finden  sich  nahe  den 
Lahnbergen  nicht  Entsprechende  Arten  fehlen  und  es  dominiert  die 
synanthrope E  lanigera. 
39 ZUSAMMENFASSUNG 
Im Mai und Juni 1994  wurden im Universitatsgelande der Philipps Universitat 
auf den Lahnbergen bei Marburg/Hessen drei unterschiedliche anthropogene 
Stadthabitate mit der Hilfe von  Bodenfallen  untersucht: Verkehrsinseln, 
Kiesdacher und Innenh6fe (Flachengr6l1e65 -1.800m2). Die drei Habitattypen 
unterschieden  sich  in  ihrer  Sonnen- und  Windexposition  und  zeigen 
Ahnlichkeit mit verschiedensten  naWrlichen  Lebensraumen:  Offenland, 
Felsbereiche, fliel1gewasserbegleitende Kiesinseln und Wald. Insgesamt 
wurden 2.163 Spinnen (davon 147 Jungtiere) gefangen. Sie geh6rten zu 61 
Arten  in  16  Familien.  Eine  Clusteranalyse  ergab  klar  unterschiedliche 
Spinnengemeinschaften fOr die drei Habitattypen. Verkehrsinseln werden 
von  einer  typischen  Offenlandgesellschaft  besiedelt.  Es  dominieren 
Alopecosa  pulverulenta,  Pardosa  pullata  und  Pachygnatha  degeeri. 
Kiesdacher zeigen vergleichsweise hohe Aktivitatsdichten von Springspinnen 
(insbesondere Euophrys lanigera). InnenhOfe besitzen keine Charakterarten. 
Sie werden vor allem von Waldarten besiedelt. Die Aktivitatsdichten auf den 
Kiesdachern und in den Innenh6fen scheinen nicht hoch genug zu sein, um 
stabile Population  en zu belegen. 
Dank: Matthias SIMON und Ortrud BEHRE gaben wertvolle Hinweise wahrend der Freiland-
arbeit und bei der Analyse der Arten. Randolf MANDERBACH danken wir fUr die kritische 
Durchsicht des Manuskriptes. Melissa THOMAS OberprOfte den englischen abstract. 
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Verbreitung  und  okologische  Charakterisierung  der 
Kugelspinne  Theridion  hemerobium  SIMON,  1914 
(Araneae: Theridiidae) in Europa 
NilsANTHES 
Abstract:  Distribution  and  ecological  characterization  of  Theridion  hemerobium 
SIMON 1914 (Araneae: Theridiidae) in Europe. 
EINLEITUNG 
Theridion hemerobium wurde bereits 1914 beschrieben. Verbreitung und 
Okologie blieben jedoch lange Zeit unklar, zumal viele Funde anderen, neu-
beschriebenen Arten zugeordnetwurden, bei denen es sich tatsachlich um 
T.  hemerobium handelte.  Folgende Synonyme sind  bekannt:  Theridion 
berkeleyiLEVI, 1957, T.  ornatumTULLGREN, 1949, T. hemerobiussensu 
BLlCK et al.  1993, T.antusi KASAL, 1982,  T.  zelotypum KASTON, 1948, 
Allotheridion  fieldi  LEVI  &  FIELD,  1954  (vgl.  BOSMANS  et  al.  1994, 
PLATNICK 1998). 
Probleme bereitet zudem die schwierige Unterscheidung von Theridion 
pictum (W ALCKENAER, 1802), mit der  die Art vermutlich vielfach verwechselt 
wurde. Obwohl inzwischen gute Darstellungen der entscheidenden Merkmale 
existieren (BLlCK et al.  1993, BOSMANS et al.  1994, ROBERTS 1995), 
fehlt T. hemerobium nach wie vor in vielen gangigen BestimmungsbUchern. 
In manch einer Sammlung dUrften noch unentdeckte bzw. fehlbestimmte 
Exemplare schlummern. Einen ersten Oberblick Uber die Funde in Europa 
geben BOSMANS et al. (1994). 
Die ersten Nachweise der Art fOr Nordrhein-Westfalen konnten in den 
Jahren 1998 und  1999 durch Handfange erbracht werden (KREUELS & 
SEIDL 1999, ANTHES 2000). In der Checklist von KREUELS & PLATEN 
(i. Dr.)findetdieArtnoch keine Erwahnung. Diese Fundewurden alsAnlass 
genommen, die bisherigen Nachweise aus Europa zusammenzutragen 
(Dokumentation der Nachweise im Anhang) und eine Auswertung aller ver-
fOgbaren Angaben hinsichtlich derVerbreitung und bkologischen AnsprUche 
der Art vorzunehmen. 
43 VERBREITUNG 
Funde von T. hemerobium liegen inzwischen aus weiten Teilen Europas vor 
(Abb.1).  Der  Mittelmeerraum  ist  ebenso  besiedelt  wie  der atlantische 
Westen und zumindest der SUden Skandinaviens. Aus Mitteleuropa liegen 
zahlreiche, Uber den gesamten Raum verstreute Funde vor. In Osterreich 
wurde die Art dagegen noch nicht  nachgewiesen (K. THALER schriftl. Mitt.). 
Im  Osten reichen  die  Funde bis nach  Bulgarien  und  in  die Tschechei. 
Angesichts derwenigen Untersuchungen zur Arachnofauna aus Osteuropa 
und Rur..land mur.. die tatsachliche Ostgrenze der Verbreitung aber offen 
bleiben. 
Abb 1:  Fundpunkte von  Theridion hemerobium SIMON 1914 in  Europa. 
offener Kreis: mehrere Fundpunkte in der Tschechei (RUZICKA & HOLEC 
1998) 
Fig. 1: Distribution of Theridion hemerobium SIMON 1914 in Europe. 
44 PHANOLOGIE 
Da die vorliegenden Daten aus weit voneinander entfernten und klimatisch 
stark  unterschiedlichen  Regionen  stammen,  ist die phanologische  Ein-
ordnung der  Art nur sehr vorsichtig vorzunehmen. Folgende grundsatzliche 
Aussagen  sind jedoch zulassig  (vg!.  Abb.2):  Theridion  hemerobium  ist 
sommer-stenochron. Die Hauptreifezeit der Mannchen liegt zwischen Mai 
und Juli, die der  Weibchen zwischen Mai und September. Die Daten lassen 
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Abb.  2:  Jahreszeitliche Verteilung der Funde von  Theridion hemerobium 
SIMON  1914 in  Europa.  Dargestellt sind  die Summen der gefundenen 
Individuen pro Monatsdekade. Ausgewertet wurden alle Funde mit Angaben 
zum  Funddatum. Der Fund von  11  /84 Individuen am 21.6.1993 an  der 
Marne (Frankreich) bleibt in der Darstellung unberOcksichtigt. Pro Monats-
dekade ist die Anzahl der berOcksichtigten Fundmeldungen angegeben. 
Fig. 2: Phenology of Theridion hemerobium SIMON 1914 in Europe: Sum 
of individuals per decade, males and  females separated. The numbers 
indicate the number of records per decade. 
45 HABITATANSPROCHE 
Alle  Fundpunkte,  zu  denen  genauere  Angaben  zum  Habitat vorliegen, 
befinden sich in Gewassernahe (vgl. Tabelle im Anhang). Demnach ist  T. 
hemerobium eine typische Art des unmittelbaren, z.T. reichlich mit Vegetation 
bestandenen Ufers sowohl stehender als auch flieQ,ender Gewasser. Als 
Netzstandort dienen dichte Bestande von Schilf, Binsen, Seggen, GebOsche 
und anderer Ufervegetation. An der Ems wurde ein Netz unmittelbar Ober 
derWasseroberflache im sandigen Ufersubstrat gefunden. Bei Antwerpen 
gelangen  mehrere Funde zwischen  Steinen am  Ufer.  Daneben gibt es 
mehrere Fundmeldungen von  anthropogenen  Strukturen:  HolzbrOcken, 
Holzstege,  Holzzaune,  ein  Schifffahrtszeichen-Mast  sowie  ein  offenes 
BrOckenrohr aus Wellblech. Bei Klopffangen wurde T. hemerobium in bis zu 
1,5m Hohe Ober dem Wasser gefunden. 
Die  Spanne  der besiedelten  Gewasser  reicht  von  einem  sandigen 
TieflandfluQ,  Ober  die  Hafenufer von  Antwerpen,  groQ,e  Schilfbestande, 
Brackwasser-breiche der Elbe bis hin zu kleinen Quellteichen innerhalb von 
Au- und Bruchwaldern. 
0KOLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG 
Die van PLATEN et  al. (1991) entworfene Typisierung der HabitatansprOche 
der Spinnen Brandenburgs findet inzwischen in vielen Studien Verwendung. 
Entsprechend soli dieses bewahrte System auch zur Charakterisierung von 
T.  hemerobium herangezogen werden. 
Okologischer Typ: 
Enstprechend den Fundangaben und in Anlehnung an die Definition von 
0kologischen Typen gemaQ, PLATEN etal. (1991) istdie Art als hygrobiont 
zu charakterisieren (KOrzel h od er h(w)). Die Art besiedelt zwar auch Salz-
und Brackwasserbereiche, kann jedoch nicht als halobiont oder halophil 
bezeichnet werden. Anthropogene Strukturen werden besiedelt (syn). 
Mikrohabitat: 
T. hemerobium besiedelt sowohl unbewachsene Sand-und Gerollufer (H 1  ) 
als  auch  die unmiUelbare Ufervegetation  (H7).  In  wieweit auch  hohere 
Strukturen besiedelt werden ist unklar. 
46 Schwerpunktvorkommen: 
Die Schwerpunktvorkommen der Art liegen nach derzeitigem Kenntnisstand 
an vegetationsarmen Ufern von Seen und FIOssen (1) sowie derVerlandungs-
zone von Kleingewassern (2). 
Habitatbindung: 
Es wird lediglich der unmittelbare Uferbereich von FlieBgewassern, Seen 
und Teichen besiedelt. Die Einstufung als stenotope Art (s) erscheint daher 
gerechtfertigt. 
Gefahrdung: 
PLATEN et al.  (1996) stufen  T.  hemerobium in  Deutschland  als "stark 
gefahrdet" ein. Angesichts neuer Funde und der Annahme, dass die Art in 
Mitteleuropa sehrweit verbreitet ist, erscheint diese Einstufung aus heutiger 
Sicht nicht mehrgerechtfertigt. Eine unmittelbare Gefahrdung der Bestande 
der  Art ist nicht erkennbar. Die Tatsache, dass die Art nur in geringen Indivi-
duendichten gefunden wird und eine sehr spezifische Bindung an zum Teil 
hochgradig gefahrdete Gewasserhabitate besitzt, macht sie jedoch anfaliig 
fOr anthropogene Einwirkungen. Es wird vorgeschlagen, die Art als "gefahr-
det" einzustufen. 
Dank: T.  Blick, D.  Braasch, 0.-0. Finch, A.  Hanggi, P.J. van Helsdingen, A.  Hermann, M. 
Kleinwachter,  D.  Nahrig,  Dr.  R.  Platen. A.  Staudt & Dr.  K.  Thaler unterstOtzten mich mit 
umfangreichen  Informationen zu  Fundpunkten  und  Literatur.  Dr.  M.  Kreuels war mir in 
vielfaltiger Weise behilflich. 
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Anhang: Dokumentation der Fundmeldungen von  Theridion hemerobium SIMON 1914 in Europa mit Angaben 
zu den Fundhabitaten. Ind.: cl  / Q; k.a.: keine Angaben zum Fundort verfOgbar. 
Appendix: Documentation of European records of Theridion hemerobium SIMON 1914 including information on 
site, sexes, date and source. 
Ort  Ind.  Datum  Fundort-Beschreibung  QueUe 
Belgien 
West-Vlaanderen: Woumen  0/1  22.6.1984  k.a.  DECLEER 1991 
West-Vlaanderen: Woumen  1/1  6.7.1984  k.a.  DECLEER 1991 
West-Vlaanderen: Woumen  0/1  31.5.1985  k.a.  DECLEER 1991 
Oost-Vlaanderen: Meerdonk  0/1  19.6.1988  Schilfbestand.  VANUYTVEN et al. 1990 
Oost-Vlaanderen: Meerdonk  0/3  16.9.1990  Schilfbestand.  VANUYTVEN etal. 1990 
Oost-Vlaanderen: Meerdonk  0/1  29.9.1990  Schilfbestand.  VANUYTVEN et al. 1990 
Oost-Vlaanderen: Meerdonk  1/0  8.6.1991  Schilfbestand.  BOSMANS et al.  1994 
Oost-Vlaanderen: Meerdonk  1/2  18.6.1991  Schilfbestand.  BOSMANS et al. 1994 
Limburg  4/0  3n7-6n9  k.a.  VANUYTVEN et al. 1990 
Antwerpen  Jun-Sep  Bauwerke in Gewassernahe, Hafen Antwerpen. VANUYTVEN et al. 
WW Juni-Sept., MM nur im Juni.  1990, VANUYTVEN 1997 
Antwerpen  1/1  20.6.1992  zwischen Steinen an Schilfufer.  BOSMANS et al.  1994 
Antwerpen  0/1  22.9.1991  zwischen Steinen am Ufer.  BOSMANS et al. 1994 
Antwerpen  0/1  27.9.1992  zwischen Steinen am Ufer.  BOSMANS et al. 1994 
Antwerpen  0/1  15.9.1992  in Schilfbestand.  BOSMANS et al.  1994 
Bulgarien 
District of Plovdiv  in Obstgarten.  DETSHEV 1992 Ort  Ind.  Datum  Fundort-Beschreibung  Quelle 
Deutschland 
Zauchwitz  3/3  2.7.1997  Ackerbrache mit Weiher, der mir Rohrkolben,  BRAASCH 1998 
Seggen und Schilf bestanden ist. 
Zauchwitz  2/9  27.6.1997  Ackerbrache mit Weiher, der mir Rohrkolben,  BRAASCH 1998 
Seggen und Schilf bestanden ist. 
Wublitz bei Potsdam  0/3  Juli 1997  eutropher, sehr nasser, reichstrukturierter  coil. A.  HERRMANN 
Bruchwald; bei Klopffangen 1,5 m Ober 
WasseroberfJache. 
Wollmatinger Ried  9/6  25.6.  halbschattig stehende Brennesseln in  WUNDERLlCH 1973 
unmittelbarer Wassemahe. 
Wollmatinger Ried  0/1  14.8.  dito  WUNDERLlCH 1973 
Wendland Gatow-Peresdorf  0/1  Feuchlwiesenbrack im Vordeichland;  coli. M. KLEINWACHTER 
CJ1  temporares Restgewasser im Oberschwemmungsbereich.  ..... 
Wendland Gatow-Peresdorf  0/1  Qualmwasserbereich in einem Hartholzauwald.  coil. M. KLEINWAcHTER 
Siersdorf I Saarland  0/1  4.7.1998  unter BrOcke Ober natumahem Flu!)' mit  coil. A.  ST  AUDT 
nitrophilem Staudensaum, Schotterbanken & 
Schwimmblattgesellschaften. 
Rieselfelder MOnster  0/6  6.-8.8.1998  Netze unter kleinen Holzstegen, knapp Ober  KREUELS & SEIDL 1999, 
der WasseroberfJache von  FlachwassertOmpel  SEIDL 1999 
mit Rohricht. 
0/2  18.6.2000  dito  copp. N. ANTHES 
Potsdam-Lindstedt  3juv.  30.4.1997  Seggensumpf am Rande eines  BRAASCH 1998 
Erlenbruchs. Ort  Ind.  Datum  Fundort-Beschreibung  Quelle 
Potsdam Wildpark  3/3  2.7.1997  verschilfter Bruchwaldrand.  coil. D. BRAASCH 
Potsdam, Wild  park  0/1  29.5.1998  dito  coil. D.  BRAASCH 
Potsdam Wildpark  1/1  23.5.1998  dito  coil. D. BRAASCH 
Potsdam, Wildpark  1/0  26.5.1998  offenes, mit Seggen durchsetztes Ufer  coil. D.  BRAASCH 
eines Torfstichs. 
Petzow  0/1  31.5.1998  Uferseggenbestand.  coil. D. BRAASCH 
NSG Karinchen  0/3  12.6.1998  Schilf- und Uferseggenbestand.  coil. D. BRAASCH 
Zernsee bei Golm  1/3  23.6.1998  Ufer mit Schilf und Riesenschwaden.  coil. D. BRAASCH 
NSG Doberitzer Heide  0/1  14.7.1998  Seggenbestand an einern Grabenufer.  coil. D. BRAASCH 
NSG Saugartensee Potsdam  30.6.1997  von Wald umstandenes Feuchtgebiet  BRAASCH 1998 
C11 
I\,)  mit Seggen, Zweizahn, Binsen etc. 
NSG "Ostufer der MOritz"  0/4  19.6.1983  Netze im Gebalk unter einem Badesteg.  coil. D.  MARTIN, 
BUCK et. al.  1993 
NSG "Ostufer der MOritz"  0/2  17.6.1976  Ufervegetation an Torfstichen  coil. D. MARTIN, 
des GroBen Bruchs.  BUCK et. al. 1993 
NSG "Ostufer der MOritz"  0/1  1975  Ufervegetation des Spuklochs.  coil. D.  MARTIN, 
BUCK et. al.  1993 
Marpingen / Saarland  0/1  19.9.1998  in trockenem BrOckenrohr aus  call. A.  ST  AUDT 
Weliblech im Ortsbereich Ober kleinem Bach, 
mit Baumhecken bewachsen. 
Freundschftsinsel Potsdam  0/1  1997  Handfang an freistehendem  coil. A.  HERMANN 
Schiffahrtszeichen-Mast in der Havel. 
Emsaue MOnster  0/1  13.7.1999  Netz wenige cm Ober Wasseroberflache  ANTHES 2000 
an langsam f1ieBendem  Sandfluf!.; 
schattige Sandabbruchkante mit Laubstreu. Ort  Ind.  Datum  Fundort-Beschreibung  Quelle 
Frankreich 
Korsika  3/0  k.a.  SIMON 1914 
Gironde  k.a.  SIMON 1914 
st. MARTIN de Crau  1/0  16.5.1986  k.a.  BOSMANS et al. 1994 
Mame: Givry-en-Argonne  11/84  21.6.1993  auf BrOcken nahe Wasser.  BOSMANS et al. 1994 
Loire Atlantique: Briere Marsh  8/6  31.5.1992  k.a.  BOSMANS et al. 1994 
La Belle Croix near Sarzeau  0/2  in kleinem Schilfteich.  BOSMANS et al.  1994 
Guerande Salt Marsh  0/1  k.a.  BOSMANS et al.  1994 
Bouches du Rhone:  0/1  17.4.1989  k.a.  BOSMANS et al.  1994 
Franqueveaux 
Landes  6/4  k.a.  SIMON 1914, 
BOSMANS et al.  1994 
()1  GroBbritannien  w 
Leicestershire  1/0  Apr1997  k.a.  MARRIOT 1998 
Leicestershire  0/1  Jul 1996  k.a.  MARRIOT 1998 
Herfordshire / Middlesex border  1/5  24.6.1998  Schilf- und Seggengebiet.  MARRIOT 1998 
Burton Lake, Petworth,  1/1  Jun 1993  niedrige Vegetation Ober Sumpt  JONES 1994 
West Sussex 
Burton Lake, Petworth,  0/2  7.7.1992  BOsche nahe Wasser.  JONES 1994 
West Sussex 
Burton Lake, Petworth,  0/4  18.7.1982  Holzzaun am See.  JONES 1994 
West Sussex 
Israel 
Hula Tal  k.a.  nach BOSMANS et al. 1994 Ort  Ind.  Datum  Fundort-Beschreibung  Quelle 
Ita lien 
Venedig  0/1  Mai 1983  auf Buschen nahe Wasser.  HANSEN 1988 
Vicenza  k.a.  leg. MINELLI, K. THALER 
schriftl. Mitteilung 
Trentino  k.a.  leg. MINELLI 
Pesaro Urbino: Bocca Trabaria  1/0  Aug 1932  k.a.  CAPORIACCO 1936, 
nach BOSMANS et al.  1994 
Niederlande 
Ankeveense Plassen  1/3  8.7.1993  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
Ankeveense Plassen  2/0  22.5.1995  k.a. zusatzlich 2/1  subad.  van HELSDINGEN (1999) 
()1 
.j::..  Oude Venen, Halbertsma  1/2  22.7.1994  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
Kortenhoefse Plassen  3/15  6.6.1995  k.a., zusatzlich 1 juv.  van HELSDINGEN (1999) 
Kortenhoefse Plassen  1/6  6.6.1995  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
Kortenhoefse Plassen  3juv  29.8.1995  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
Molenpolder  0/1  13.7.1993  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
Molenpolder  0/3  17.7.1993  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
Molenpolder  5/0  3.5.1994  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
N  .-Maarseveenseplas  0/7  2.7.1993  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
Naardermeer  3/8  26.5.1995  k.a., zusatzlich 1 juv'  van HELSDINGEN (1999) 
Reeuwijkse Plassen  16.5.1995  k.a., 2/2 subad  van HELSDINGEN (1999) 
Vinkeveense Plassen  0/4  20.7.1993  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
Weerribben  0/2  1 6.1993  k.a.  van HELSDINGEN (1999) 
Wieden  1/1  24.5.1995  k.a., zusatzlich  9 juv  van HELSDINGEN (1999) 
Wormer en Jisperveld  15/3  1.6.1995  k.a., zusatzlich 5 juv  van HELSDINGEN (1999) 
Maastricht  0/8  27.5.1999  Sumpf in Lehmgebiet  van HELSDINGEN pers. Mitt. Ort  Ind.  Datum  Fundort-Beschreibung  QueUe 
Schweden 
Osby i Uppland  0/1  k.a.  TULLGREN 1949 
SOden  k.a.  BOSMANS et al.  1994 
Schweiz 
Stadtgebiet Genf  0/1  3.-8.9.1995  k.a.  HANGGI1999 
Portalban; Neuenburger See  0/1  1993  in Halsringproben eines Rohrschwirls;  HANGGI1999 
Slowakische Republik 
Chlmec  2/0  24.6.1976  GebOsche in Steppengebiet.  KASAL 1982 
Schilfgebiet. 
()1  Tschechei  "hiiufig in Ufervegetation, Seggenwiesen,  RUZICKA & HOLEC 1998 
()1 
Schilfbestanden, z.B. unter HolzbrOckchen". Arachnol. Mitt. 20:56-57  Basel, Oktober 2000 
Beobachtungen  zur  Stabilimentvariabilitat  bei  adulten 
Weibchen  der Wespenspinne  (Argiope  bruennichi)  im 
Kreis Siegen-Wittgenstein (NRW) 
Uwe DIENER 
Abstract: Stabilimentum variability in the webs of adult female Argiope bruennichi 
Bei  einer Bestandserhebung im  Zusammenhang mit der weiteren Aus-
breitung  der  mediterran-subatlantischen  Wespenspinne  in  Nordrhein-
Westfalen konnten im Kreis Siegen-Wittgenstein (DIENER in Vorber.) die 
folgenden Beobachtungen gemacht werden. 
1998 wurde zwischen  Geisweid und  Birlenbach  MTB  5013/4.4 eine 
Population mit 73 Weibchen gefunden. Die Netzanlagen  (n=77) wurden 
nach Netzflache und H6he Ober dem Boden vermessen. Charakteristisch 
fOr ein Wespenspinnennetz sind die beiden senkrechten Stabilimente ober-
und unterhalb der Nabe. Bei vier Netzen (5,2%) waren diese Stabilimente 
nicht senkrecht, sondern als Zickzackband rund,  wobei der Kreis unten 
immerca. 5 mm often war. Die Funddaten der Netze mit runden Stabilimenten 
waren der 17.1 18. und 28. August. Die Gr6~en der Netzflachen lagen im 
Bereich der Durchschnittsgr6~e der vermessenen Netze. 
KREUELS (brief!.) sind Netzanderungen aus chemisch kontaminierten 
Gegenden bekannt. Diese Ursache triftt hier nicht zu, da die Wiesen zum 
Teil nicht genutzt werden und zum anderen der Viehhaltung dienen und 
nicht mit Spritzmitteln behandelt werden.  Behandelte Acker sind  in  der 
Nahe ebenfalls nicht vorhanden. 
SACHER (1991) berichtet in seiner Arbeit Ober rudimentare Radnetze 
bei adulten  Mannchen der Wespenspinne,  da~ die  Mannchen bis zum 
Erreichen der Geschlechtsreife Radnetze mit Stabilimenten weben,  die 
entweder nach oben und unten verlaufen oder als dichte, circulare Struktur 
aus bis zu 6 Bandern bestehen. Abb. 4 in seiner Arbeit zeigt ein unreifes 
Weibchen mit einer Kombination aus circularen Strukturen und dem von der 
Nabe aus  nach  oben  und  unten  verlaufendem  Zickzackband  im  Netz. 
Desweiteren gibt er an, da~  noch adulte Mannchen Radnetze weben, deren 
56 Stabilimente von der Nabe aus nach oben und unten verlaufen od er nur 
1 Band nach unten haben. Eine driUe Variante ist das Fehlen des Stabiliments. 
MALT (briefl.) ist eine kreisformige Stabilimentstruktur bei Weibchen nur in 
juvenilen Entwicklungsstadien im Zeitraum EndeMai/ Juni bekannt. Sub-
adulte und adulte Radnetze der Weibchen in  der von  ihm beobachteten 
Population im Leutratal bei Jena wiesen zweiarmige Stabilimente auf. 
Als Grund der beschriebenen runden Stabilimente adulter Weibchen 
vermuten KORDGES (mOnd!.) und  KREUELS (brief!.) eine Storung des 
Verhaltensmusters. MALT (brief!.), dersich eingehend mit derWespenspinne 
befa~t hat, interpretiert solche Anlagen als eine wahrscheinlich alterungs-
bedingte Anderung des Verhaltensmusters beim  Netzbau wahrend des 
letzten Lebensabschnitts von Argiope-Weibchen. 
Bei  den  1999  kontrollierten  Netzen  (n=12)  konnten  keine  runden 
Stabilimente gefunden werden. Lediglich zwei Netze haUen am 26.September 
das Stabiliment nur unterhalb der Nabe. MALT (brief!.) fand solche Netze 
ebenfalls in der von ihm beobachteten Population und fOhrt an, da~  gegen 
Ende der Reifeperiode etwa ab  Ende August die Zahl der zweiarmigen 
Stabilimente stark abnahm. 
Dank: Herrn Dr.  Steffen MALT, Jena gilt mein besonderer Dank fOr  seine ausfOhrlichen 
Anmerkungen zur Problematik der Stabilimentvariabilitat und der kritischen Beurteilung der 
Beobachtungen.  Herrn  Dr.  Martin  KREUELS,  MOnster  danke ich  fOr  den  konstruktiven 
Briefwechsel mit vielen Anmerkungen und Anregungen. 
LlTERATUR 
SACHER,  P.  (1991):  Rudimentare  Radnetze  bei  adulten  Mannchen der Wespenspinne 
Argiope bruennichi. - Veroff. Naturhist. Mus. Schleusingen 6:  30-38 
Uwe DIENER, Am Gi"Onen Hang 10, 0-57078 Siegen 
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R. FORSTER & L. FORSTER: Spiders of New  Zealand and 
their Worldwide Kin. 
University of Otago Press in Association with Otago Museum.1999, 
270 S., 300 Abb., ISBN1-877133-79-5, Preis: ca.  100,- DM 
(E-Mail: University.Press@Stonebow.Otago.ac.nz) 
Nach  einem Vorwort von  N.  PLATNICK,  in  dem er die Pionierarbeit der 
Familie FORSTER hervorhebt, bietet sich dem Leser ein Buch, das den 
Wunsch aufkommen lar..t,  Neuseeland einmal selber arachnologisch zu 
bereisen.  In  13  Kapiteln  werden  die  wichtigsten  Familien  vorgestellt. 
Erganzende Kapitel  sind  zu  anderen  Spinnentieren,  besonders Weber-
knechten, der Biologie der Webspinnen und zu methodischen Fragen zu 
finden. Den Abschlur.. bilden eine Liste der weltweit verbreiteten F  am ilien im 
Vergleich  zu  den  in  Neuseeland  nachgewiesenen  Familien,  ein  ge-
schichtlicher Abri~ der Arbeit wichtiger Arachnologen, deren BezOge zur 
Arachnofauna  Neuseelands  und  ein  ausgewahltes  Literaturregister.  In 
zahlreichen farbigen Abbildungen mit einer hohen Druckqualitat, erganzt 
durch s/w-Zeichnungen, stellen die Autoren viele Familien, Gattungen und 
Arten vor. Die Zeichnungen der morphologischen Strukturen lassen in ihrer 
Genauigkeit und Klarheit keine WOnsche offen. Die Autorenfamilie, selbst 
die  Kinder  (Douglas  und  Malcolm) nahmen  Aufsammlungen  vor,  zeigt 
immer wieder interessante verwandtschaftliche  Beziehungen  zwischen 
den in Neuseeland vorkommenden Arten und Arten in anderen Teilen der 
Erde. Diese Vergleiche werden sowohl in Wort, als auch mit Abbildungen 
belegt. 
Als Leser eines Buches Ober Spinnen eines geographisch weitentfernten 
Landes hatte ich mir allerdings ein paar Abbildungen zu den Habitaten und 
Landschaften gewunscht. Diese hatten einen Eindruck davon vermittelt, in 
welcher Umgebung die Arten leben. So mu~  sich der Leser mit dem Foto 
der Titelseite begnugen. Dies schmalert den  Gesamteindruck aber nur 
wenig. 
Zusammenfassend mochte ich jedem Arachnologen den Erwerb dieses 
Buches ans Herz legen, es erweitert den eigenen arachnologischen Horizont 
und macht Lust auf Spinnen anderer Lander. 
Dr. Martin KREUELS 
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Spin  ne des Jahres 2001: Argiope bruennichi 
Als Spinne des Jahres 2001  wurde vom Wahlgremium die Wespen- oder 
Tigerspinne Argiope bruennichi gewahlt.  Eine Beschreibung der Art mit 
Hinweisen auf ihre Besonderheiten sowie eine aktualisierte Verbreitungs-
karte  wird  im  nachsten  Heft und  ab  Anfang  2001  auf der  Homepage 
(www.AraGes.de)erscheinen. Angaben Uber nichtveroffentiichte Nachweise 
sollen  bitte  jetzt  schon  an  Peter  Jager UaegpOOO@mail.uni-mainz.de) 
weitergeleitet werden,  so  dass sie  in  der publizierten Verbreitungskarte 
bereits  aufgenommen  werden  konnen  (Angaben  bitte  gem  ass  den 
Anweisungen zu den Nachweiskarten auf unserer Homepage). 
Ein Bericht Uber die Wasserspinne (Spin ne des Jahres 2000) - z.B. zu 
neuen Fundpunkten - wird ebenfalls im nachsten Heft erscheinen. 
Ambros HANGGI 
Tagungen und Veranstaltungen 
Oer 13te Westdeutsche Entomologentag 
wird  am  25.  und  26.  November 2000  im  Lobbecke  Museum+Aquazoo 
OUsseldorf stattfinden. 
Interessenten wenden sich bitte an: 
Or. Siegfried Loser 
Lobbecke Museum+Aquazoo 
0-40250 OUsseldorf 
59 15th International Congress of Arachnology 
Allmahlich rUckt der 15th International Congress of Arachnology naher. Im 
Oktober oder November sollte das dritte Rundschreiben erscheinen bzw. 
erschienen sein. Alle Informationen Uber die Tagung finden sich auch unter: 
http://www.arc.agric.zallnrlinstitutes/ppri/arachnology/conweb.htm 
Wer sich  bis jetzt  noch  nicht  angemeldet  hat,  sollte  sich  beeilen  und 
zumindest eine vorlaufige Buchung vornehmen und unbedingt den Titel der 
geplanten Prasentation melden.  Bis zum 31.  Dezember 2000 muss die 
Unterkunft dann definitiv gebucht und bezahlt werden.  Die Deadline fUr 
Registrierung und Abstracts ist der 15. Januar 2001. 
Vor und nach der Tagung, die vom 26. bis 30. Marz 2000 stattfinden wird, 
werden fUr interessierte Teilnehmer Exkursionen angeboten, die allerdings 
mit 1200 bis 1700 DM nicht ganz billig sind. 
Viele Kollegen haben sich in Arhus noch recht unentschlossen Uber ihre 
Teilnahme geaussert. Dabei sind die Kosten nicht so exorbitant, wie einige 
zu glauben scheinen. Ein Flugticket Berlin-Johannesburg und zurUck ist ab 
1200,- DM aufwarts zu haben. Die preisgUnstigste Unterkunft in Badplaas 
kostet fOr 5 Tage ca. 200,- DM. Jetzt mal kurz die Kosten von Edinburgh 
rekapituliert  ...  Na also, gleich anmelden und mit vielen,  netten Kollegen 
einen unvergesslichen Kongress in einem traumhaft schonen Reservat am 
Fusse der Mpumalanga's Hlumuhlumu Mountains geniessen. 
Anmeldungen bitte an: 
Ansie S. DIPPENAAR-SCHOEMAN 
Plant Protection Research Institute 




oder das Formular auf der oben angegebenen Internetseite ausfUllen. 
Karin SCHOTT 
60 19th European Colloquium of Arachnology 
Arhus, Danemark, 17. - 22. Juli 2000 
Ein Bericht 
Anmerkung  fOr  Leserinnen  und  Leser mit geringer  Bildung  in  Poesie:  Die  verwendete 
Versform heisst Hexameter und erlebte ihre BIOte in der Antike bei der Abfassung von Epen, 
beispielsweise der  Odyssee. Ein Hexameter besteht aus sechs Daktylen (eine betonte Silbe, 
gefolgt von zwei unbetonten). Am Schluss der Zeile fehlt eine unbetonte Silbe. Zwei (kurze) 
unbetonte Silben konnen, ausser im fOnften  Daktylus, durch eine (Iange) unbetonte Silbe 
ersetzt werden. 
Kommen Europens Forscher an Spinnentieren zusammen, 
hat es meistens Muster dabei aus noch ferneren Landen. 
Arhus im  Lande der Danen war heuer Ort des Spektakels, 
glanzete mit der hochsten Spinnerdichte der Erde. 
Solches Zusammenstromen hat der GrOnde verschied'ne; 
Austausch von Wissen gehort fOr die allermeisten dazu. 
Artenliste und Sex, Leben, Fressen und Spinnen: 
Reich war der Reden Gehalt, denen gierig manniglich lauschte. 
Wer nicht reden konnte und's trotzdem auch nicht versuchte, 
zeigte auf grossen Tafeln die Einsichten, die er erlangte. 
Grund des Erscheinens war zweifellos ofter auch Soziales: 
Fachgesprach, Flirt oder Tischtennis, Bier oder Wodka; es hatte 
sicherlich dabei fOr jeden das, was er suchte. 
Ausserdem, unter FOhrung von Soren, dem nordischen Recken, 
sich begab in Bussen die munt're Gesellschaft auf Reisen, 
Landschaft zu schauen, Spinnen zu greifen, im Freien zu tafeln, 
wahrenddem die Sonne die Haut der einen rotet. 
Eingeborene lockte man abends spat ins Museum; 
staunend lauschten sie da der Kunde von Tier'n mit acht Beinen, 
Leben und Seide, von Vollrath und Selden gar trefflich erlautert. 
Aber in kleinerem Kreise erfuhr man von neuen Familien 
(Meister Canard erkannt' sie geschickt an Prosomas Farbung), 
deren seltsame Brauche die Horerschaft hOchlichst ergotzten. 
Schlips lasst sich wachsen, wer vorher nicht ungern auf solches verzichtet', 
Robe tragt, wer zuvor die Tage im T-Shirt verbrachte: 
Solche Zeichen zeigen, es nahet der Abschluss der Tagung. 
Reden, Speisen, Spielleute, Ehrungen sind da geplant. Die 
Besten der Guten erhalten als Dank fUr vortreffliche Werke 
T-Shirts, deren Grosse die Gottin Fortuna bestimmte. 
61 Spielleute blasen, es tanzt, auch wer solches rnitnichten beherrschet. 
Laut und aus voller Brust erklinget die Ode Arachnes, 
welche Bonnet, der Papst, vor etlichen Jahren gereimet. 
Tanzend verbrOdern sich Meister und SchOler, Deutschland und Russland. 
Wikingerburg und DOnen und Meer, das waren die Ziele 
schliesslich, erreichet im Bus auf langlicher Fahrt in den Norden. 
Dann war's vorbei, der Abschied fiel schwer, man reiste nach Hause, 
dankbar und voll der Erinn'rungen wollte man eines nur: Schlafen! 
Epilog: 
Geme erinnert man sich an das reichliche danische Essen, 
an die diskrete Arbeit der vielen fleissigen Heifer, 
auch an die freudig geObten sportlichen Aktivitaten, 
tief in den Kellergew61ben des Student Hostels, wenn es dunkel, 
und an die Busse, die schnellen, die langstens zwar nicht mehr fuhren, 
spat, wenn zu Ende das Bier und die Stunde der Nachtruhe nahte. 
Geme gedenket man auch der Gesprache mit lieben Kollegen. 
Auch wenn ich jahrlich nur einmal sie sehe: Sie sind mir nahe. 
Geme, mit neuem Schwung und voller guter Ideen, 
richt' ich den Blick nach vom, das Auge erneut auf die Spinnen, 
freue mich schon aUf das nachste Kolloquium, auch wenn's noch dauert. 
1st's dann so weit, trifft die Einladung ein, ruf' ich: "Ungarn, ich komme!" 
Jakob WALTER 
62 Wissenschaftlicher Kontakt gesucht 
Ukrainische Diplombiologin sucht Kontakt zu  deutschen Arachnologen: 
Anna Hirna, Kovelskastr. 22, L'viv 79056 Ukraina, e-mail: A.Hirna@gmx.net 
Mitgeteilt von Claudia GACK 
Listen der Spinnentiere Bayerns (Araneae, Opiliones, Pseudo-
scorpiones) 
Lists of the arachnids of Bavaria/Germany (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones) 
Aus Anlass der Neubearbeitung der Roten Listen 8ayerns sollen: 
die Artenliste der Spinnen 8ayerns (Arachnol. Mitt. 1, 1991) erganzt 
und Oberarbeitet werden; 
die unpubl. Weberknechtliste von 1990 erganzt werden; 
erstmals eine Liste der Pseudoskorpione erstellt werden. 
Dabei sollen die Funde einerseits eindeutig Zitaten (auch Gutachten - nur 
so detailliert wie mbglich zitiert, coil. xy,  etc.) und andererseits mbglichst 
auch Messtischblattern (TK25) (um die Fundpunkte auch im Verbreitungs-
kartenprojekt der AraGes verwenden zu kbnnen) zugeordnet werden. 
Dazu sind einerseits erganzende Angaben zu  den Daten des 1991 er 
Verzeichnisses nbtig, andererseits die Obermittlung weiterer bisher nicht 
erfasster Funde. 
Am liebsten ware uns eine Obermittlung per e-mail oder Diskette in Form 
von Tabellen. Folgende Daten-Spalten sind wOnschenswert: <Artname>, 
<Fundjahr>,  <Kurzzitat>,  <TK25>,  <8ezirk>,  <ggf.  Landkreis/kreisfreie 
Stadt>. Das Kurzzitat sollte in einer weiteren Tabelle oder einem Textfile 
genau spezifiziertwerden (mit Namen des/der 8estimmerls/in -fUr eventuelle 
ROckfragen). Funde, die schon im Verbreitungskartenprojekt der AraGes 
bei  Aloys  Staudt  integriert sind,  brauchten  nur noch  wenig  erganzt  zu 
werden.  Selbstverstandlich  kbnnen  auch  alle Mitarbeiter/innen Uber  die 
Gesamtdaten in einer von ihnen gewOnschten Form verfUgen. 
63 Wir nehmen aber auch Funde mit ungenauen Oaten auf oder konnen z.B. 
bei der TK25-Zuordnung unterstUtzen. Wir erbitten auch ROckkopplung in 
jeder Form (Kritik, Anregungen, WOnsche) und auch Hinweise wann wir 
evtl. mit Oaten rechnen konnen sind hilfreich ... 
Personliche Anschreiben an viele von Ihnen/Euch, auch im Hinblick auf 
die  kOnftigen  Gefahrdungseinstufungen,  und  ein  Aufruf  im  Internet 
(www.AraGes.de) werden in den nachsten Monaten folgen. 
Oer aktuelle uns bekannte Stand ist folgender: 
830 Spinnenarten (1991  waren es 747) 
41  Weberknechtarten 
(nur!) 18 Pseudoskorpionarten. 
Theo BLlCK. Manfred SCHEIOLER, Christoph MUSTER 
Kontaktadressen: 
T. Blick, Heidloh 8, 0-95503 Hummeltal 
e-mail: Theo.Blick@t-online.de (alle Gruppen) 
M. Scheidler, Hollanderstr. 1, 0-95445 Bayreuth 
e-mail: Scheidler@t-online.de (Spinnen) 
C. Muster, Institut fOr Zoologie und Umnologie, Universitat Innsbruck, 
Technikerstr.25, A-6020 Innsbruck 
e-mail: Christoph.Muster@uibk.ac.at 
(Weberknechte, Pseudoskorpione) 
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Neue Erscheinungsdaten 
Endlich haben wir es geschafft: Oer Erscheinungszeitpunkt der Arachnolo-
gischen Mitteilungen wird nach vorne verschoben. Die bisherigen Ausgabe-
monate Oezember und Juli stellten sich in  vielfaltiger Hinsicht als recht 
ungOnstig heraus. Wenn das Juliheft erschien, war Urlaubszeit. und das 
Oezemberheft kam meist erst im darauffolgenden Jahr zu den Lesern. Oer 
Vorlaufvon der Auswertung der Oaten bis zur Annahme des Manuskriptes 
bedeutete oft ein halbes Jahr Wartezeit fOr die Autoren. 
In  Zukunft wollen wir also den Rhythmus April  und  Oktober fOr  das 
Erscheinen der Zeitschrift einhalten. Wir hoffen, mit dieser Umstellung der 
Termine auch Ihnen entgegenzukommen. Wir wOnschen Ihnen weiterhin 
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